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REPORT  OF  THE  Cot\NISSION 
TO  THE  EUROPEAN  PARL  lAMENT 
AND  TO  THE  MEMBER  STATES 
ON  THE  STATE  OF  THE  El'lVIRONMENT 
IN  THE  6  LANDER 
OF  THE  FOBMER  EAST  GERMANY - \c:l. -
Council  Dlrectlvea 10/118/EEC  and  10/880/EIC apread out until 
31  December  1111  the varloua atagea of  the  l_,t ...  ntatlon of  tbl 
Community'•  environment  regulation•  In  the e Linder  that were  returned 
to  the  Federal  Republic of Glr ..  ny  under  the Reunification Treaty; 
The  tally aa  regard•  lmpl ...  ntatlon of Directive 80/&80/EEC  In  reepect 
of  the envlror.ntal  dlrecttvee that  are cloeely  linked with  tbe 
Internal  market  (claaalflcatlon,  packaging  and  labelling of  c~lcal 
products,  aulphur-content of fuel  oil),  Ia  aatlafactory. 
Aa  they  are covered  by  obllgatlona arlalng from  Directive 10/81&/EEC, 
the  programme  for  the  reduction of ..  laalona fro.  tar;. flrt~•lant, 
the  designation of areaa not  exc ..  dtng  air QUality  atandards  In  reapect 
of  so2,  N01  and  lead,  and  the  repert on  the  former  quality of 
bathing watera  In  the  land  of Mecklenbourg-Pomeranla,  have  all  Dean 
conducted  In  compliance  With  the Directive. 
Conversely  the  plan concerning  the clean-up of  drinking water  falls 
short  In  many  reepecta. 
Where  dangerous  aubatancea  are dlaeharged  Into aurface water•  the German 
authorltlee have  been  prompted  to requeet  an  extension of  th& 
Implementation  deadline  up  to  31  December  1815. 
F.J:nat!y,  the dOcument•  pa81ed  on  tn  the  form  of waate and 
dingeroua-w ..  te clean-up plana,  and  of air-quality  IIIProv ....  ~- ttlana  In 
areas where  the  Intended  so2 atandard8  are exceeded  fall  ver_y 
significantly short of  what  Ia  reQUired  by  the  acrupuloua  Implementation 
of  Directive 90/818/EEC. - ,e.._ 
NOT  FOR  PUBLICATION 
ITATI  OF  Till IDIVIIGIIJINT 
part 1:  llplgsg'tatlqn of Dlrtptlyt IQIIIIJEEC 
COUncil  Directive 10/111/EEC  of 4.12.1110(1)  laye  down  a  epeclflc tl ..  table 
for  tile  IIIPI-.ntatlon of c=mmiAflltY  envlr~tal leglelatlon  In  tile  Llncler 
of the for..,.  Eaet  Ger•ny: ler II n  1 lran•nb&lrg 1 Saxony,  Saxony-Anhalt , 
Thuringia  and  Mecklenburg-Weetern  ~ranla. 
Article 17  tllereof  require• tile Gerun authorltlee to  lnfor• the CO.Ieelon 
of ..  aeuree  taken  to apply  the Directive. 
In  oonHQUinct,  the eo-1111on hal recti  ved  I  nfor•t  I  on  concernIng water. 
waete1  air pollution by  102,  NOI  and  lead and  on  •1111one frOII  large 
COIIbuet lon  plant• and  the  I~IIMfttat  lon  of Direct lve  78/oiOI/EEC  on  the 
coneervatlon of wild blrdeC2>. 
In  acoordanoe  with Art lcle 17,  the  lnfor•t  lon  11  forwarded  to the ..-.r 
Statee and  to the European  Parll..ent. 
The  lnfor ..  tlon received  bY  the CO..I111on  to date  11  eum.arlzed  In  thll 
111110. 
1.  tjtnlra! 
Prior  to the adoption of Directive 80/161/EEC  the Ger ..  n Mlnletry of  the 
Envlron.ent  had  already.pr.,.red a  etrateglc fr...work  for  the  I~~Provement 
of the envlron.ent  ana  dlvel~t of  the eaetern Linder. 
A nu.ber  of  etudlee carried out  elnce  then  have  1t1own  that  the eaet  Ger ..  n 
environment  11  In  a  far  wor11  etate that  had  bien eetl ..  ted  In  1880,  When 
Directive 80/868/EEC  wae  adopted. 
Any  IIIProveMnt  In  envlron~~~ntal condlt lone  In  the netern Linder·  IInce 
reunification  11  largely due  to the cloeure of obeolete  lndUetrlal  plante. 
The  federal  govern~~~nt hal neverthel·ell  lnforMd  the CO.I11Ion  that  It 
et Ill  bel levee  the deadline•  for  the  IIIPI.-ntat I  on  of co.&.ml ty  leglelat Jon 
In  the eaetern Linder  laid down  In  Directive 10/868/IEC can  be  largely ..  t. 
(1)  OJ  No  L  383,  17.12.1110,  p.  51 
(2)  OJ  No  L 103,  25.4.1878,  p.  1 - 2  -
However,  It doll acknowledge  dlfflcultlee  In ..  etlng the  deadline•  for  the 
cc•unlcatlon of  lnforutlon concerning  the  llll)rov ...  nt  progra.e1 required 
by  Directive 10/118/IEC. 
Thll  11  dUe  to a  lack of adequate  ~lnletratlve and  technical 
lnfraetructure and  accurate and  co.paratlve data on  the  true 1tate of  the 
envlron.ent.  Geruny hal eald that  In  1880  and  1881  lnfor ..  tlon on  which  to 
bau  l111»rov~t or unagMent  progrllliee wae  urlouiiY  lacking delplte the 
effort• ..  de  to ut up control  and  .anltortng IYit ... and ..  a1urlng etatlon 
networke  tborougftoUt  the eaetern part of  the country. 
COnMQuMtly,  the  lnfor ..  tlon provided  by  the eaetern Linder  11  often baeed 
on  eetlutee. 
11.  Air  pollution br sq2•  NQx  and  ltad 
1.  Artlclee 8,  10  and  12  of Dlrtctlve 00/858/EEC  Germany  required Germany 
to  Identify,  before 31.12.1811,  the ara1  In  wttlch  the  flmlt  valuee  laid 
doWn  In  DIrect I  vel 80/778/EEC  (802] ( 3) ,.  82/884/EEC  ( lead  In  II  r> (  4) 
and  11/203/EEC  (N0x)<5>  could not  be  achieved  rn  the  lm.edlate  future. 
On  the bllll of Article 3,  paragraph  2 of  the abov ...  ntloned Directives, 
the Qer ..  n authorltlee decided  to· lnfor• the OoMMI111on  of areae where 
the  ll•lt value• have  actually been  ~xceeded and  not,  ae  a  rule,  areae 
where  there  11  a  likelihood that  they •lght .be  ex~eedld. 
(I) !Ill. 
.  .  . 
IInce no  1n1tance of  Ute  11•tt· vat.u•  lat·d  doWn  In  Directive 
11/203/EEC  being exceeded  wae  recorded  In  1811  In  any  of  the e 
Linder  where  Directive 80/151/EEC  11  applicable,  Germany  did not 
notify any  area under  the ucond  Indent  of Article 12  of  Directive 
10/HI/EEC. 
(b)  IAa  •nd  tu•DtDdld  aartlculatte 
Since no  lnetance of  the  liMit  value•  laid dOwn  In  Directive 
10/778/EEC  being exctedtd Wll  recorded  In  Berlin, Brandenburg  or 
Mecklenbc.lrg-Weetern  POMerania,  GerMny  did not  not 1·ty  any  area under 
the ucond  Indent  of Article 8 of Directive 80/851/EEC. 
In  Saxony-Anhalt,  the  liMit  value• were  excetded  In  elx  areae.  The 
cauee:  lnduetry and  doMeetlc  heating. 
(3)  OJ  No  L 228,  30.8.1880,  p.  30 
(4)  OJ  No  L 378,  31.12.1882,  p.  15 
(5)  OJ  No  L 87,  27.3.1885,  p.  1 - 3  -
According  to the Ger ..  n authorltl ..  ,  the 11cond  Indent  of Article 8 
11  therefore applicable to: 
(1) Wellenfel•  (2)  Qroi¥au. Halle-Mereeburg  (3)  Hett1tedt  (4) Qrolrau. 
Bltterfelci-Wolfen-De••au  (I) BlankenbUrg  (8)  Rau.  Burg-Uagdeburg-
SchOnebeck. 
In  Saxony,  the area• where  802  H•lt value• were  exceeded  are 
concentrated around  (1)  Zwlckau  (I) Aue  (3)  Cha.nltz  (4)  Kltngenthal 
and  (I) MHrane. 
The  caueez  dolleet.lc  heat tng .-.nd  the IIOV-nt of pollutant• fr011  the 
north-boh•lan ba11n  Into  tb8  vaTLeY•· 
Area•  In  wh lch ·  802  limit  value• were  exceeded  In  Thur lngla are 
located around  (1) Gera  (2)  sonneberg  (3)  Weimar. 
The  cau1e:  em1111on1  frOM  larQ8  co.bultlon plant• and  dolle1tlc  heating. 
(C) J.BA 
Since  no  ln1tance of  value•  f.or  lead  being exc ..  ded  ••• recorded  In 
Berlin,  Brandenburg,  $axony-Anhtlt  and  Mecklenburg-Weetern 
Pamer an Ia. Geruny dId  not  notIfy any  area under  the Hcond  1  ndent 
of Article 10 of  Directive 80/818/EEC. 
AI  a  precaution, Ohrdruf  (Qot~ dlltrlct>  In  Thuringia ••• notified 
IInce  there Wll  I  likelihood  that  ll•lt VIIUel  lllght  be  eXCHded 
around  the a.bh BLEIFARIEN  (Private  ll•lted co.pany).  The ..  lltlone 
will  be  meaeured  by  the authorltlel concerned. 
An  area  In  saxony  ••• notified becau .. limit  value• were  exc ..  ded  In 
the vicinity of a  lead/acid battery reconditioning plant  In 
Freiberg.  An  area around  a  lead/acid battery prOdUction  facility  In 
Zwlckau  wae  alao notified •• a  precaution. 
2.  Plan  to  laprovt  the eltuatlon •• rtqarde  SQ2 and  IUIQindld 
oartlculatoe 
Article 8 of  Directive 80/818/EEC  alao require• Germany  to notify by 
31.12.1881  lt1 plane  for  the gradUal  l~rov  ...  nt  of  air quality  In  areal 
notified for  802· 
(a)  Tho  German  authorltlot have  tald that  the  IIIPieMntatlon of  IIIProv ...  nt 
plane  In  the  eaat would  be  carried out on  the  baala of  envlron~ental  law 
already  In  force  In  the we1tern  part of  the  country  and  extended  to the 
elx  eaetern Linder  by  the unification tr  ..  ty. Effort• would  focua  prl ..  rlly on  the gradUal  application of  federal  law 
on  the protection agalnat ..  laelone and  the  relevant  lmpl ...  ntlng 
•aeuree (order  concerning  large OOIIbuetlon  plant• 
[Qrolfeuerunoeanlagen-verordnUng],  the  a~lnletratlve circular on  air 
[TA  Luftl and  the order  concerning ...  ,, COIIbUetlon  plante 
[KielnfeuerungeanlagenverordnUng]. 
The  a.r  ..  n authorltl .. have  drawn  attention to the fact  that Saxony  and 
Saxony-Anhalt  have  lnfor•d the CO..Iealon of  l~rov  ...  nt  plana  In  areaa 
notified for  so2•  Berlin hae  aleo done  eo,  deeplte  the fact  that 
ll•lt valuee have  not  been exceeded  there. 
Thuringia  hae  provided an  outline of .eaeuree relating to  large 
ca.buetlon ptante. 
The  Qer ..  n authorltlee aleo point out  that saxony-Anhalt  epent  DM  ..a  42 
•I Ilion on  redUcing ••••lone fr011  1880  to 1882  and  Saxony  DM  28.2 
•llllon  In  1881  and  DM  34.1 •llllon  In  1882. 
Thur lngla epent  DM  12  •I Ilion on  reducing Mleelone  In  both  1881  and 
1882.  lpeclal  funde  were  aleo allocated for  energy  reconvenlon  In  the 
Erzgeblrge and  Thuringia. 
According  to the Ger ..  n authorltlee, so2 and  NOx  -••••on• fro.  large 
COMbUetlon  planta  In  the eaatern Linder  were  redUced  by  approxlaately 
501  fr011  1118  to 1882. 
(b)  The  CO..Ieelon  le aware  that  the Ger ..  n authorltlea,  In  particular  the 
new  local  authorltlee,  have  had  to ..  ke  conalderable effort•  In  a 
ll•lted period of tl• and  In  very difficult econo.lc and  aoclal 
clreu~~~tancee. 
However,  the ..  aeuree notified by  the 3 Linder  In  which  so2  limit 
valuee  have  been  exceeded  cannot  really be  regarded  ae  plana  for  the 
gradUal  l~rova..nt of air QUality,  ae  reQUired  bY  Art.  3(2)(2) of 
Directive 10/778/EEC. 
There  le not  enough  lnfor ..  tlon on  epeclflc ..  aeuree  taken or  to be 
taken,  lnveet ..  nte ..  de  or envleaged,  reeulta achieved or  expected or  on 
the  tiMtable. 
With  reapect  to that,  the atat ...  nt  of  the authorltlea  In  Saxony-An~alt 
Ia  explicit  ( ..  e  point  4 of  their  report on  page  14  of  the •air quality 
report•)  : 
The  de~llnee of 31.12.1~1 and  31.12.1~2 laid down  In Directive 
00/e.IEEC for  the co.unlc.tlon of l•prov...,t PIIIM  In  the  to  teat 
.,._. In Saxony-~lt are unreal/at/c.  At  preaent.  we  can only 
=-urlc•t• the atr•tegl• needed 11/td  an  approxl•ate tINtable. - 5-
Saxony  and  Thuringia  do not  even ..  ntlon the  Idea  of a  plan  for  the 
gradUal  l~rov  ...  nt of air quality  In  their  report. 
Ill. lllaa!qna trgw  large omwm••tlqn  planta 
Article 16(1) of Directive 80/861/EEC  require• a.r  ..  ny  to prOdUce,  by  1  July 
1812 at the  lateet, progr.-e for  redUcing ••••lone fr011  large  COIIbuet ton 
plant•  In  the eaetern Linder. 
The  Ger ..  n authorltlee oonelder  that  they  fulfilled thle obligation  In 
forwarding  their ~I  cat lon  of  31  OCtOber  1111  on  progr-• for  the 
gradual  reduction of annual  overall ..  11elon1  fr011  exletlng plant•  In  the 
new  Linder. 
The  flret  lnter ..  dlate report on  the  reeulte of  the  l~l  ...  ntatlon of  the 
progr.- dur lng  phaH  1  (1181)  for  lOa  and  NOx  ciOee  not  have  to be 
prodUced  unt 11  31  Decellblr  1113. 
However,  at  the CO..Ieelon'e reQUeet,  the Ger ..  n authorltlee have  eent  In  an 
additional  report on  10a  ancl  NOx  ••••lone frOII  large COIIbUetlon  plant•  In 
the  new  Linder  frOII  1181  to 111a. 
The  flret point  to be  noted  11  that -••••on• fr011  large oo.bUetlon  plant• 
In  the new  Linder  have  been  elgnlflcantly reduced: 
fr011  3.8 Million  tone of  lOa  In  1111  to approxl ..  tely 1.1 Million  tone 
In  111a,  and 
fr011  0.21 Million tone of  NOx  In  1181  to approxl ..  tely 0.14 Million toni 
In  188a 
The  redUction•  have  been  achieved Mainly  •• 1  reeult of  reetructurlng the 
econOIIY ,  wIth : 
a  redUct lon  In  the output  of  large  COIIbUet ton  plant• owing  to a  redu.ced 
need  for  heat  and  electrical  energy  In  the new  Linder, 
the cloeure of ..  ny  old COIIbuetlon  plant• 
the changeover- already under  way- fro. the uee  of  lignite to natural 
gae  and  light  fuel. - 6  -
The  timetable  for  the  programme  In  the  new  LBnder  Is  as  follows: 
for  converelon  to  fuele with  a  low  sulphur  content,  so2 values  must  be 
complied  with  from  1  July  1983, 
old plants must  be  equipped  to  reduce  S02  and  NOx  emissions  by  1  July 
1996. 
the additional  derogations granted  for  a  maximum  of  30  ooo  hours  (from  1 
July  1882)  will  be  valid until  1 April  2001  at  the  latest. 
Other  major  reductions are expected  between  now  and  1996  as a  result of: 
conversion  to natural  gas  or  light  fuel  by  regional  energy  supply  firms, 
electric power  stations and  Industrial  combustion  plants currently using 
lignite. 
reeQulpment  of  the  large electric power  station at  Jlnschwalde  (8850 
thermal  MW)  In  Brandenburg  and  of Boxberg  I II  (2830  thermal  UW)  In 
Saxony. 
planned  closure of old combustion  plants used  for  public energy 
provision and  Industrial  activity by  the  reequlpment  deadl lne. 
An  extensive maJor  programme  to reequip  large combustion  plants has  been 
carried out  successfully  In  the western Germany. 
Annual  emissions  from  large combustion  plants are  now  only  around  0.3 
million tons  for  so2  and  0.3 million  tons  for  NOx. 
The  values  laid  down  for  GermanY  by  Article  15  of Directive 90/656/EEC which 
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IV.  Jt.ua 
Under  the  term, of Article  16(2)  of Directive  80/6~8/EEC ptans  to  improve 
the situation as  regards w  ..  te mua.t·be  forward8d  to  the COIInlsalon  ho  later 
than  31  December  1991.  · 
The  German  version of  the  text  Is  aa  follows: 
Deutschland unterbreltet der  K.o•lul..on'bls  %Ua  31  De%eaber  1SJP1· 
Sanlerungspllne.  ua  den  Anforder~h von ktlkel e der Rlchtllnie.  ··  . 
751442/EWG  und  Arr  Ike/  12  der Rlchtllnle 78131PJIWG  nachzuko.Hin-Ultd  ate.·ln. 
Absatz  1 gennante Frlst"'  elnzuhalten~  <"'I.e. 3i Decfltlber  1005) 
The  German  authorities have  lnterpr,eted"thla  to mean· that  1111proveli8nt  plana 
must  only' prepare  the ground  for  CCII!QIIance  wl.th  ~tie  reciufrellente -of  Art lela 
6  of  Directive 75/442/EEcC6>  and  ArtJcle  12  of  Dlrectlve·78/319/EEc<7> .. py 
31  December  1995.  ·  ·  ·  ·  ·  - ·  '  · · 
They  do  not  accept  the  Interpretation that  the plana  theitaetve8 muat  COmply 
with  the  requirements of  the.aald .Articles;  I.e.  that  ae  regards ·waste  other 
than  tox lc  and  hazardous waete  they muet  specify:  ·  ·  ·' 
the  type  and  quantity of waste  to be  disposed of, 
general  technical  requlremehte,· 
suitable disposal  sites, 
any  special  arrangements  for  particular wastes; 
and  as  regards  hazardous  waste  they must  spectfy: 
the  type  and  quantity of waste  to be  dlapoled ot, 
the methods  of  disposal, 
specialized  treatment  centres where  necessary, 
suitable disposal  sites. 
The  Conlmlsslon  does  not  share  the German  authorttf,  ;'  view  and  considers 
that  the  Improvement  plana  requJred by  Article 16(,) of  Directive. 90/656/EEC 
must  themselves  conform  to. the  requirements of Article 6  of  Directive 
75/442/EEC  and  Article 12  of  Directive 78/318/EEC  and  thus make  provision 
for  detailed measures  eneur ing  that  the said Directives will  'be  compl led 
with  by  31  December  1995. 
If  the German  version of  Article 16(2)  can  be  Interpreted  In  two  ways,  the 
lnterpretat lon  accepted must  .be  that  which  ·corresponds  to  the other .language 
versions,  which  are equally authentlc. 
(6)  OJ  No  L 194,  25.7.1975,  p.  39 
(7)  OJ  No  L 84,  31.3.1978,  p.  43 - 8  -
The  French  verelon of Article 18(2)  leavee  no  roo. for  •leunderetandlng: 
L ·AI  1.-.gne aoaettra •  Ia CO..Iaalon au  plua tard le 31  dlo111bre  1N1, dee 
plana d'aaalnla.-nt r•pontlant  aux exlgenoea de  1 ·article 4 de  Ia 
directive 751442/EEC et de  /'article 12 de  Ia directive 781310/EEC,  et 
per•ttant de r•pecter  le d•l•l vt•• au  par~reptte 1. 
The  Engllah  veralon  Ia  eQUally  clear: 
The  Federal  RepUblic o, Ger•any aMI  I  aUblllt  to the eo.laalon no  later than 
31  oec ..  tter  1N1  l•prov_,t plana whiCh  con'or• to the requlr_,ta laid 
dawn  In Article 4 o, Directive 751442/EEC  and Article tao, Directive 
781310/EEC  and which eneble the deadline re,erred to  In paragraph  1  to be  .t. 
Given  that  the CO..Iaalon dole not  accept  the Ger ..  n authorltlea' 
Interpretation of Article 18(2)  of Directive 80/158/EEC,  It  doee  not  regard 
the docu.ent  forwarded  by  th ..  on  18  February  1882  aa  an  l~rov  ...  nt  plan. 
The  ~nt  flret eete out  the  tranepoeltlon ..  aeuree  In  the field of waete 
..  naoe-ent  and  then  glvea a  detailed deacrlptlon of  the aa.lnlatratlve 
arrange~~enta. 
Specific detalle relating ..  lnly  to the nu.ber of  landfllle and  waate 
treat  ..  nt  facllltlea are aet out on  pagea  10  to 14. 
Theee  vary  conalderably fro. one  Land  to another. 
The  dOcUMent  dOea  not,  however,  dletlngulah between  toxic and  hazardoua 
waete  and  other  typea of waete,  contalna ecarcely any  lnfor ..  tlon about  the 
typea  and  quantltlee of waate  to be  dlapoeed of  and  doee  not  Include  a  clear 
strategy for  the choice of eltea. 
Quite apart  fro. the dlaagre  ...  nt over  Interpretation,  the Ger•an 
authorltlee have  atreaaed that  the new  Linder  had  conalderable dlfflcultlee 
In  obtaining fro. ecratch  the  lnfor ..  tlon they  provided and  •alntaln that  It 
waa  IMPOaalble  to prepare by  31.12.1181  l~rov  ...  nt  plana which ...  t  the 
requlr ...  nta of Article 8 of Directive 75/442/EEC  and  Article  12  of 
Directive 78/318/EEC 
They  PGint  out  that  the aa.lnletratlve arranoe-ente  regarding waate 
manaoe-ent  In  the eaetern Linder  have  not  yet  been  finalized (I.e.  It  h•• 
not  yet  been  decided which  authorities are reaponelble  for  which  areaa). -I-
v.  JaW. 
The  CO..Ieelon particularly wlehee  to a.phaelze that  In  1882  the Ger•an 
authorltlee forwarded  a  report on  the QUality of bathing water  In 
MecklenbUrg-weetern  Pa.eranla dUring  the  1811  ..  aeon,  althOUgh  Article 2 of 
DIrect I  ve  80/IM/EEC doee  not  requIre t"- to do eo  before  31  Decellber  1883. 
Ae  regarde  drinking water,  Article 7 of Directive 10/111/EEC provldle for 
the  requlr ...  nte  l~d  by  Directive 80/778/IEC(I)  to be ..  t  by  31 
Dece.ber  1888 at  the  lateet  In  the eaatern Linder.  However,  It  11  1110 
etated that aer ..  ny  will  endeavour  to attain thll obJective by  31  Deca.blr 
1&81. 
Deeplte  ltl efforte,  Ger ..  ny  did not ..  naoe  to bring  the quality of water 
Intended  for  hu.an  con.u.ptlon dletrlbuted  In  the eaatern Linder  up  to the 
level  required by  Directive 80/778/EEC  by  31  Dec.-ber  1811,  • 
In  1002  It 1ent  an  lengthy  report  to the CO..Ieelon. 
Flret,  there  11  a  general  outline of  the  l•prov ...  nt  plane  for  each 
applicable par ...  ter.  Then  there  11  an  annex  which  llate,  for  a  certain 
number  of waterworka,  the  lnatance(l) where  ll•lt valuea  have  been  exceeded 
and  the eolutlon(e) envleaged.  However,  few  detalla are provided  and  there 
are no  preclee tl ..  tablea  for  l~l  ...  ntatlon. 
Thee  are three main  reaeona  why  the CO..Ieelon doee  not  conalder  thle 
docu.ent  COMPlete: 
It  11  baaed  not  on  the quality of water  dletrlbUted by all  the 
waterworka.  but  only  431  of  th ..  ; 
theae  431  unite eupply  801  of  the population.  The  report  thua  Ignore• 
the situation of  the  r ..  alnlng  31X  (nearly a  third of  the  population); 
the report  dose  not  have  the reeulta of  the analyaea  for  all  the 
parameters applicable  to the quality of  the water  aupplled  by  theae  •31 
unite. 
However,  the Ger ..  n authorltlea have  aald that additional  reporte will  be 
provided  (seep.  33  of  their  report). 
(8)  OJ  No  L 221,  30.8.1180,  p.  11 - 10  -
With  regard  to  the  Implementation of Article 3 of Directive 80/858/EEC  on 
dl1charge1 of dangerou•  eub1tancee,  the German  authorities 1aid  In  December 
1982  that  they Would  not  be  able  to ..  et  the deadline of  31  'December  1882 
laid  dOwn  In  the •aid Article 3. 
The  German  authorltlel do  not  hide  the fact  that  their  knowledge  of  the 
sl tuat I  on  as  regards  d ltcharges of dangerou•  1ub1tance1  11  1tt II  -very 
Inadequate.  They  a11o  point  out  that  the 1ituatlon  Is changing  rapidly with 
the  large-•cale c1o1ure of production units which  cannot  1urvlve  In  a 
competitive environment. 
In  thll reepect:,  l.t  II wOrth  noting that  the objective of  the  ~mprovement 
programme•  drawn  up  within  the  framework  of  the activities of  the Comml111on  · 
for  the Proteatlort of  the·Eibe  11  cOIIPtlance  with  the  "dangerous  eub1tances• 
Directive•  (7$/~8~/EEcC8>, 82/178/EEcC10>,  83/513/EEcC11), · 
8-4/156/EECC 12),  84/491/EEc<13l,  88/280/EEC( 1-4)  and  88/3~7/EEc(Hi)) by 
the  year  2000..  ' 
It  11  also worth  noting  that the provision• of  the unification treaty which 
extend west  Ger•an  law  to the eastern LlnOir  provide  for  the gradual 
adaptation of erl.ltlng_plante up  to  the  y~ar ·2000. 
The  German  author It lee  1hould  have  sent  the Commllllon,  by  3-1  December 
1982,  a  lilt of watere deelgnated a• needing  protection or  Improvement  In 
order  to eupport  fll'h  life,  t~gether with  a  prograw for  reducing 
pollution,  In  accordance  with  Article 4  of  the said Directive. 
The  COmml111on  hal not  yet  received  theae documenta. 
The  plan  for  l·mprovlng  the quality of  surface water  (Article 1 of Directive 
90/858/EEC)  an6 the  programme  for  Improving  groundwater  (Article 8(3) of 
Directive 90/858/EEC>  were  1ent  to the Commission  on  the  18  of April  1993. 
VI.  Nature 
Under  the  terms  of Article 5 of  Directive 90/858/EEC  Germany  must  extend  to 
the eastern Linder  by  31  December  1882  at  the  latest  the meaiUree  to 
protect wild blrde  required  by  Articles 3 and  4  of Directive 79/-408/EEC. 
It  must  also  Identify within six  months  of  the date of German  reunification 
those territories which  If  propoae•  to classify as special  protection 
areas. 
·,-
The  Comml111on  confirms  that  Germany  hal fulfilled this obligation 
sat 1  sf  actor II y. 
(9)  OJ  No  l  129;- 18.5.1878,  p.  23 
(10)  OJ  No  l  81,  27.3.1~82,  p.  29 
(11)  OJ.No  l  291,·2-4.10.1983,  p.  1 
(12)  OJ  No  l  74,  17.3.1~4, p.  48 
· ( 13)  OJ  No  l  27 4,  17. 10. 198-4,  p.  11 
(1-4)  OJ  No  L 181,  -4.7.1988,  p.  18 
(15)  OJ  No  l  158,  25.5.1888,  p.  35 - 11  -
Part  2;  IIQIIIIDtatlga of Dlrectlye I0/88Q/EiC 
.. 
council  Directive 80/880/EEC  of~ Dec.-Dtr  1880(18)  concern•  the 
tran1ltlonal  Maa&rM  applicable  In  the eattern Linder  with  regard to 
certain eo.Mun!ty  provltlont relating to the protection of  the environment 
In  cor.MCt !on with  the  Interne I •arket. 
Article 3 of  the Directive requlrtl GtrMDY  to  Inform  the Colllllletlon 
1-d.late!y of  the Maa&rea  taken IK&rtuant  to Art lclea 1 and  2  thereof which 
relate to Directive 87/141/EEC  on  the claaalflcatlon, packaGing  and 
labelling of dangerou•  aubatancea07>  and  Directive  7~/7181,EC on  the 
tu!phUr  content of certain  liQUid  f~ta<18) reepectlve!y. 
Article 3 of Directive 10/HO/EEC alto rtQU!rtl the Collllttlon to forward 
.  tbe  lnforMitlon  to the other w..ber  Statea and  to the European  Parliament, 
'.·hence thla report. 
I.  Cbtllcala  : 
Unde·r  Art 1-c le  1 df '·DIrect I  VI  10/.SO/EEC .on  the  t r lOll t I  oni I :  Maaurea 
appl !cable  In  Germany,  a  tranaltiOD per.!Od  wa•  allowed  for- 1·111plementlng 
Directive 87/~EEC  on  the claatlflcatlon, packaging and  labelling of 
danger~ eub.-tance•:tn the new-Linder.  Thla  applied only until  31  Dec1111ber 
1882  and  Qnly· i• long  a.t·  th•·•••urea had  no  effect on  trade with  the 
we• tern Linder .and- the  ~her EC  Uellbtr  ttatea.  Under  the eocond 
eubparagraph of Article 1(2) of  the Directive on  the  tran1t"ttona1  !ftllaurea, 
aub1tance1  whlch·were  already on  the Mrket of  the  former  German  D1110cratlc 
Republic  prior  to German  unification and  which  are not  Included  In  the 
European  Inventory of ellltlng ChiiiiCII  IUbltlnCtl  (EIDeCI)  IIUit  be  notified 
retroactively aa  •new  aubatance••  In  order  to obtain an  EC-wlde  marketing 
authorization.  For  aubatancea  already on  the market  before the  cut-off date 
for  Elnec•  (18  September  1881)~ a  tlmpllfled procedure waa  eatabllahed by 
COIIIIIaalon  Dec talon 92/3/EEc(1w). 
In  accordance with Article 8 of  the Unification Treaty,  the  leglalatlon 
lmpl,..ntlng Directive  87/5~/EEC (Chlllllcale  Act,  Order  on  Danger  Symbols, 
Regulation on  Teat .Certlflcatee and  parte of  the  Regulation on  Dangerous 
Subttancet) entered  Into  force. In  the  new  Linder ·When  Ger111an  unification 
took  effect.  Under  Article  21  of  the Cbemlcals  Act,  the  ~ind authorities 
are retpontlble  for  eneurlng contPIIance  with  the  rulea. 
Tr.antl t tonal  mtaeuree  were  taken,  pureuant  to DIrect 1  ve  10/880/EEC,  on 
clat~lflcatlon (Annex  I,  Chapter  VIII,  Section B.lll.14(b)  and  (c) of  the 
UnlflcatJon Treaty)  and  on  notification  (In  the Regulation of  18  February 
1892  on  transitional ..  aaurea  for  chemlcala  (Federal  Law  Gazette  I,  p. 
288)).  Both  these tranaltlonal  measures  applied eolely  to the placing on 
the market  or  uae  of  theae  product a  1  n  the  new  Linder  and  hav_e  now  expIred. 
ConeeQUently,  there are no  longer  any  tpeelal  arrang..,nta  In  force  for  the 
new  Linder. 
(18)  OJ  No  L 353,  17.12.1110,  p.  71 
(17)  OJ  No  L 188,  18.8.1887  I  p.  1 
(18)  OJ  No  L 307,  27.11.1175,  p,  22 
( 11)  OJ  No  L 3  I  8 . 1 . 1112 I  p .  28 - 12  -
At  the,  ... tl .. the Order  on  tranaltlonal ..  aaurea  for  ch ..  lcala 
l~l  ...  nted eo..laalon Declalon 82/3/EEC  Introducing a  al~llfled 
notification procedUre.  Three  aubatancea  (out  of a  total  of  three notified 
by  the new  Linder  by  the end  of 1882)  were  ~ltted, via  the  al~llfled 
procedUre,  to the notlflcatlona unit eet up  In  the Federal  lnetltutlon for 
the Protection of Worker•  In  Dort.und,  ae  provided  for  by  the Chemicals  Act. 
Retroactive notification of exletlng IUbatanoee,  aa  provided  for  by  the 
eecond  aubparagraph of Article 1(2) of  the Directive on  tranaltlonal 
..  aaurea,  11  pra.oted by  the Truet  Agency  (Treuhandanatalt)  with  the aid of 
a  funding  progr._. of which  the ca.lealon beara 701 of  the coat. 
The  nu.ber of notlflcatlone,  particularly uee of  the  el~llfled procedure 
and  of  the aid available,  wae  lower  than expected.  However,  the decisive 
factor  wae,  no  doubt,  the drastic capaclty-eheddlng and  reetructurlng of  the 
ch ..  lcal  lnduetry  In  the  new  Linder,  which  pUt  an  end  to production of 
certain subetancee. 
II.  Sulphur  content of  fuel  ollt 
In  the first  half of  1882  ex.-ptlons were  granted for  only  4.891 of all 
light  fuel  oil  and  dleael  fuel  produced  In  the  new  Linder.  Only  one-third 
of  the production granted euch  an  exa.ptlon exceeded  the  limit  eet  for  the 
aulphur  co.pound  content  (0.31 by  weight).  Therefore,  over  881 of  the  light 
fuel  oil  and  dleeel  fuel  now  produced  In  the new  Linder  le  below  the 0.3X  by 
weight  ll•lt aet  for  the  eulphur  content of euch  fuels  by  Council  Directive 
87/218/EEcUO). 
over  8&1  of all  auch  fuele  prodUced  In  the  new  Linder  are already below  the 
0.21 by  weight  ll•lt aet  for  Qer ..  ny  ae  a  whole  on  the  baele of Article 5  of 
Directive 87/218/EEC. 
The  hlgheet  aulphur  content  for  which  an  exa.ptlon wae  granted  In  the first 
half of  1882  wae  0.38.1 by  weight.  Under  Directive 80/880/EEC,  until  31 
DeceMber  1884  ex.-ptlone •ay be  granted  for  eulphur  contents of  not  more 
than  0.51 by  weight. 
(20)  OJ  No  L  81,  3.4.1887,  p.  19 - 13 -
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W  asserversorgungs-1. Rechtliche Grundlaaen 
1.1  'Obernahme der Trlnkwasserverordnuna 
Zur  Vorbereitung  des  Einigungsvertrages  wurde  durch  eine  "Gemeinsame  Gesundheits· 
kommission"  (Arbeitsgruppe  5  "Hygiene",  Unterarbeitsgruppe  "Trinkwasser")  des 
Ministeriums filr Gesundheitswesen der ehemaliaen DDR und des Bundesministers fur Juaend, 
familie,  Frauen und  Gesundheit aepriift,  welche  Rechtsnormen  in  Bezua auf die Qualitit des 
Trinkw&SJers nach  dem ·3.10.1990 im Gebiet der neuen Bundeslinder aelten sollen.  Es  wurde · 
vereinblrt,  daB  die  TrinkwV  Qbemommen  wird,  wobei  Orenzwene  fiir  12  Parameter  auBer 
Kraft  gesetzt  wurden  (Einiaunasvertrqsgesetz  vom  23.09.1990;  BGBl.  II S.  88~; Anlqe I 
Kap.  X  Sachgebiet D  Abschnitt.III  Nr. 5).  ' 
Die spiter erschienene Richtlinie des  Rates der Europiischen  Gemeinschaften  vom  4.12.1990 
"uber  die  in  .Deutschland  geltenden  ObergangsmaBnahmen  fur  bestimmt  Gemeinschafts· 
vorschriften  uber  den  Umweltschutz"  (90/656/EWG)  bestimmte  in  Artikel  7,  dall  bis  zum 
31.12.1995 eine Obereinstimmuna  mit den  Nol1'1ien  der Richtlinie 801778/EWG  (Qualitit von 
Wasser fiir den  menschlichen Gebrauch)  zu aewihrleisten ist.  Demgemi8  muBten  die  Fristen, 
fur  die  einiae  Grenzwene  im  Einiaunasvenraasgesetz  auBer  Kraft  gesetzt  wurden,  dieser 
Richtlinie  angepasst  werden.  Dies  erfolate durch  die  EG-Recht-Oberleitungsverordnung  vom 
18.12.1990 (BGBI.  IS. 2915; Nr. Sin Kapitel II der Anlage 3 zu  §2 Nr.  2 der Verordnung). 
AuBer Kraft gesetzt sind folgende Grenzwerte: 
Parameter·  der  Anlqe 2  TrinkwV:  Cadmium  (bis  1.10.1993);  Arsen,  Blei,  Nitrat  und 
Quecksilber (bis  1.10.  1995); Stoffe zu Parameter lfd.Nr.l3 a und  13 b der Anlage 2 TrinkwV 
(Organisch-chemische Stoffe zur Pflanzenbehand1ung und Schidlingsbekimpfung einschlie81ich 
ihrer toxischen Hauptabbauprodukte (PBSM) sowie polychlorierte und polybrornierte Biphenyle 
und Terphenyle (PCB), ebenfalls bis 1.10.1995) 
Parameter  der  Anlage 4  TrinkwV:  Firbung,  Triibung,  Geruchsschwellenwert;  Eisen  und 
Mangan (ebenfal1sjeweils bis  1.10.199~). 
AuBel'  XD.ft  siDd  bis  %UJil  31.12.1992  die  Beschrlnkungen  fiir  Zusatzstoffe  flir  die 
Autbereituna  nach  AAJaae 3 in Verbinduna  mit  §5  TrinlcwV,  sofem  ihre Anwenduna  in der 
ehemaliaen  DDR  aeltendem  Recht  entsprach.  Da  Haloforme.  ('I'riha!opnmet) 
Raktionspludukt der CbJoruaa ~  liDdet der cntspr:echrnde Grenzwert (lfd. Nr.  1, Spalte 1 
und t der Anlqe 3 der TrinkwV) tris mm 31.12.1992 bine Anwendung. 
fiir die  Paraqteter,  deren  Grenzwerte  au8er  Klaft· p:wtzt  wurden,  ersibt  sich  folpnde 
Situation:  · 
-.Due Ionzenttatim ad  Didu JO hoch ~  daB .si.e peigner  is~ die ~hliche 
(iesuncJhftt ZU IChldipn (12 A.bs.2 I'rillkwV)  • 
.  . 
-~-~  mussezulem Gesundheitsamt angezeiit werden (JlS 
TrinkwV). 
2 lm  Obrigen  gelten  aile  Bestimmungen  der  TrinkwV  und  damit  alle  Normen  der  Richtlinie 
80/778/EWG  (uber  die  Qualitit  von  Wasser  fUr  den  men~chlichen Gebrauch),  bis  auf  die 
1enannten  Parameter,  deren  zulissiae  HOchstkonzentrationen  fUr  einen  begrenzten  Zeitraum 
Clberschritten werden darf, jedoch nur soweit,  daB die  menschliche Gesundheit nicht  gefahrdet 
wird. 
l.J Ausbau elner wlrksamen Kontrolle des Trlnkwassen 
Die Kontrolle des Trinkwusers wird durch die TrinkwV aeregelt. 
Der  Untemehmer. oder  sonstiae  Inhaber  der  Wasserversoraungsanlaaen  hat  gemlB  §  11 
TrinkwV  Untersuc~unaen  zur  Feststelluna,  ob  die  mikrobiologischen  Grenzwene  und 
Richtwerte  sowie  die  Grenzwerte  fi.ir  chemische  Stoffe  und  KenngrOBen  nicht  i.iberschritten 
werden,  durchzufiihren.  Umfana  und  Hiufigkeit  der  Untersuchungen  sind  in  Anlage  S 
TrinkwV unter BerOcksichtiguna der GrOBe der Anlage. festaelegt. 
Unabhlnaia  von  der  Eigenkontrolle  durch  den  Untemehmer  oder  sonstigen  Inhaber  der 
Anlqen und  ohne  vorherige  AnlcUndiguna  muB  cas Gesundheitsamt  mindestens  zweimai  im 
Jahr  eine  Kontrolle  ae~  §20  TrinkwV  vomehmen,  die  sich  auf  die  Uberwachung  der 
ErfOlluna  der  Pflichten  beschrlnkt.  Zusitzlich  ist  aile  drei  Jahre  eine  PrOfung  gemiB  §19 
TrinkwV vorzunehmen, die neben der erwlhnten Kontrolle auch die  Besichtigung der Wasser-
versorgungsanlaaen  und  der  Schutzzonen  sowie  die  Entnahme  und  Untersuchung  von 
Wuserproben  umfasst.  Die  Untersuchuna  der  Wasserproben  dient  der  Feststellung,  ob  die 
Grenzwerte  nicht  uberschritten  werden.  Die  Untersuchuna  kann  auch  auf andere  Stoffe  und 
Parameter ausgedehnt werden, fiir die keine Grenzwene festgelegt sind. 
Die  Pflichten  zur  Eigenkontrolle  durch  die  Untemehmer  oder  sonstigeo  Inhaber  der 
Was5erverso1Junasanlqen  und  zur  Kontrolle  und  Prilfung  durch  die  Gesundheitsimter 
bestehen  seit  dem  4.  Oktober  1990  fur  die  neuen  Bundesllnder  auf  der  Grundtagc  der 
TrinkwV. 
1.2.1  Elaeae KontroUea durcb dle Wuserwerke 
Zur  Eigenkontrolle  des  Trinkwassers  ·verfOaen  die  1S  Untemehmen  fur  die  tommunale 
Wauerversarauna  und.  Abwuserbehandluna  in  den  neuen  Bundesllndem  fiber  je  ein 
-Zentrallabor mit in der Reael mehreren Au8enstellen.  FOr die Probetnahme,  den Transport zu 
den Labon und die Untersuchuna  nach der TrinkWV sind in den Untemehmen inqesamt 403 
Mitarbei&er  belchlfti&t  (77  Hochlchulabtolvcnten,  38  Farhhocb'Chulabsolventen  und  199 
Laboranten).  Es·dienen  80~ der Laborkapazitlt der TrinkwuseruntersuchunJ,  einsc:hlieBlich 
der Oberwachung der Verfahrens~hnik, und 201 der Abwasseruntersuchung. 
~  1990 liDd im .Lau.fe .des  Iahres 19.91  wlWI&:n modeme Analysenaerit.e angescbafft und die 
Mitarbeiter  mit  UnterstOtzuna  der  Versoraunasuntemehmen  in  den  alten  Bundeslindem  und 
durch  Ma8nahmen  der Lieferfirmen  fiir  die  Analyse auch  solcher Parameter  (Schwmnetalle; 
· orpnitche Mibovenanleiriiaunpn) acschult, die vor ·1991  aicht oder nur vcreinzdt bestimmt 
werdcn konnten. Die Gerlt.ebeschaffung und Schulungen werden·l992 fonaeruhrt. 
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Nicht  ausreichend  ist  ,zum  31.12.1991  die  Analyse~pazitit bei  polycyclischen  Aromaten 
(PAK;  lfd.Nr.  11  Anlage 2 TrinkwV)  und  bei PBSM und  PCB (lfd.Nr.  13a und  13b Anlage 2 
TrinkwV).  Dies  wird  erst  im  Laufe des Jahres  1992 erreicht werden.Es  wird  fUr  PBSM  eine 
Analysenkapazitit  von  ca.  16  Stoffen  angestrebt,  auf die  auf  Grund  der  Ausbringung  der 
letzten Jahre UDtersucht Werden  SOli. 
1.2.2  Amtllcbe KontroUe durcb die Gesundheltslmter 
Die  in  der  ehemaligen  DDR  bestehende  "Staatliche  Hygieneinspektion•  wurde  mit  der 
Vereinigung aufgelOst.  An  ihre Stelle tritt filr die amtliche  Uberwachung des Trinkwassers  in 
dreijihrigem  Tumus  die  Priifung  durch  das  Gesundheitsamt,  einschlieBlich  Entnahme  und 
Untersuchung des Trinkwassers (§19 TrinkwV),  und die halbjlhrliche einfache Kontrolle (120 
TrinkwV), ebenfalls durch das Gesundheitsamt. 
In  der ehemaliaen  DDR  war die  Kreishygieneinspektion  als  unterstes  Oraan  der  "Staatlichen 
Hygieneinspektion•  fur jede MaB~me  weisungsgebunden.  Da die Gesundheitsimter aus den 
Kreishygieneinspektionen  hervorgingen,  bedeutet die  Regelung der TrinkwV  eine  Aufwenung 
dieser Stellen,  wobei die ihnen friiher vorgesetzten ehemaliaen Bezirkshygieneinspektionen nur 
noch die  Aufaabe staatlicher oder  kommunaler  Untersuchungsstellen  gemiB  §19 TrinkwV  fur 
die von den Gesundheitsimtem entnommenen Wasserproben wahmehmen. 
Fur  die  unverzugliche  Durchftihrung  der  amtlichen  Priifungen  aemlB  §19  TrinkwV  war  es 
notwendig,  die  Untersuchungsstellen  mit  modemen  Geriten  auszustatten  und  die 
Voraussetzungen  fur  die  Schulungen  der  Mitarbeiter  an  diesen  Geriten  zu  schaffen.  Hierzu 
haben  Mittel·  in  HOhe  von  S,4  Millionen  DM  aus  dem  Notprogramm  Trinkwasser  der 
Bundesregierung  beigetragen.  Sie  stellen  sicher,  daB  in  einem  Projekt  "flichendeckende 
Analysen•  90" der Offentlichen Wasserversorgung5anlagen  im  Laufe des Jahres  1992  und  die 
ubrigen Anlqen im Jahr 1993 gemlB 119 TrinkwV amtlich gepriift werden kOnnen. 
Eine  entsprechende  Prilfung  der  weit  mehr  als  30.000  Einzelwasserversoraungen 
("Hausbrunnen"),  mit denen  mehr als 700.000 Einwohiier versorgt werden,  ist zur Zeit nicht 
vorgesehen,  da dies die  personellen  und  finanziellen  Mittel  bei  weitem  Qbersteigt.  Hierzu  ist 
anzumerken~ da8 die Richtlinie des RaJes 801778/EWG  ilber die Qualitlt von  Wasser filr den 
menschlichen Gebrauch.gemU Anikel 2 nur f'ur •aeliefertes• Wasser gilt.  Wasser aus privaten 
An1qen filr den eigenen Verbrauch tlllt nicht unter die IW:htllnie. 
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2. Trln.kwasseranalysen 
Z.l  Analysen aus dem Sorortproaramm Trinkwasser 1990  .  . 
Eraanzend  zum  Untersuchunasproaramm  der  ehemaliaen  DDR  wurden  im  November  und 
Dezember  1990  im  Auftra&  des  BMU  in  einer  aemeinschaftlichen  Aktion  der 
Wuserversoraunasuntemehmen  der  neuen  und  der  alten  Bundeslinder · sowie  der 
Hyaieneinstitute  der  neuen  Bundeslinder  700  Versoraunasaebiete  mit  etwa  800  Anlaaen 
(Wuserwerke,  Hochbehllter,  Tiefbrunnen,  Mischwasserzonen,  Pumpstationen,  Netzproben) 
auf Parameter untersucht, die bisher nicht oder nur vereinzelt bestimmt werden  konnten~ Diese 
Aktion  diente  einer  ersten  Obersicht  zur  Gefahrenabwehr.  Der  Bericht  uber  das 
Sofortpr.ogramm Trin~user 1990 lieat als Anlaae D bei. 
Untersucht wurden : 
(In  Klammem:  Zahl  der  beanstandeten  Versorgungsaebiete,  bezogen  auf  die  zukiinftigen 
Grenzwerte,  ohne  zu  berilcksichtigen,  daB  einige  Grenzwerte  zum  Zeitpunkt  der  Erhebung 
au8er Kraft waren)  · 
Metalle: As(6), Pb(3), Cd(l), Cr(·), Ni(4), Hg(l) und  Al(41) 
.  . 
1.6semittelreste: 4 Stoffe wie z.B. Trichlorethen (26) und Tetrachlormethan (3) 
Reaktionsprodukte der Chlorung: Trihalogenmethane (90) 
Parameter 13 Anlqe 2 TrinkwV: PBSM und PCB (24) 
Fur  diesen  Parameter  wurden  Wasserproben  aus  S4S  Versorgungsgebieten  auf  die 
iiblichen  Stoffe,  wie  z.B.  Triazine,  HCH,  PCB,  aber auch  die  fur  die  ehemalige  DDR 
typischen Mikroverunreinigungen wie DDT und Nitrofen untersucht. 
In  keinem  Fall  wurden  akut  aesundheitsgeflhrdende  Konzentratianen  festgestellt,  die ·  eine . 
unmittelbare Wamuna der BevOlkerung vor dem  Genu8  des untersuchten  Wassers erforderlich 
machen  wiirde.  In  31  Flllen waren  die  Konzentrationen  von  Stoffen  (L6semittel,  Reaktions-
produkte  der  Chloruna,  Arsen)  jedoch  erheblich  h6her  als  die  Grenzwerte,  so  da8  die 
Hyaieneinstitute  und  die  Wasserversorgunasuntemehmen  zu  unverzuglichen  MaBnahmen 
aufgefordert  wurden.  Dies  hat  zur  Schlie8ung  betroffener  Anlagen  od~r zum  Einsatz  von 
iusltzlichen Autbereitunasanlqen (Aktivkohlefilter) gefilhrt . 
.2.2  Malytea der Gl  cr68tea W.AIMnre!l'lw.IUAIIIUIJa&l!ll 
Die  Vorautsetzungen  fOr  um~  amtlicbe  Pnlfunpn  Wld  U~  von 
Wasserproben  aeml8 119 TrinkwV  wurden  erst  im  Laufe  des  Jahres  1991  aeschaffen.  Eine 
ausreichend aroSe Zahl von Trinkwasseranalysen lieat nur von  wenipn Hyaieneinstituten vor. 
Um  dermoch  ein  einheidiches  Bild  von  der  Trinkwauerbeschaffenheit  in  den  neuen 
B&andesllnctem  .zu  abaltm,  WJ.W1.en  me  14. amJJeD  W.assuv~aunasnnternehmen (ohne 
Berlin)  und  die  Femwasserversorauna  Elbaue-Ostharz  aebeten,  Trinkwasseranalysen  der 
jeweil~ '30 ¢Bten Wasserversoraunzsanlazen ihres Gebietes fiir diesen Bericht zur Verfiizuna 
zu  teellen.  Diele 431  Aaalyten,  die  von  den  Hygienciastirnten  besr•rigt  wwden,  Jind  im 
AnbanJ  C2  ab&edruckr.  Sie aeben  ein  Bild  der  Trink,wasserbeschaffenheit  fUr  etwa  69%  der 
Bevolkeruna wieder, Stand Ende 1991. 
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Die Analysenblltter im Anhan& C2 beziehen sich auf die TrinkwV. 
Die Parameter in der statistischen Auswenuna dieser Analysen (Anhana Cl) sind alphabetisch 
aeordnet.  •' 
Die  bier  wiederaeaebene  Besc~reibuna  bezieht  sich  auf  die  Systematik  der  Richtlinie 
801778/EWG  und  die  in  dieser  Richdinie  festaesetzten  zullssiaen  H~hstkorizentrationen 
(ZHK).  . 
2.2.1  Seasorllcbe Parameter (orpaoleptlsche Parameter) 
Die  ZHK  fiir  die  Parameter  Flrbuna  und  Trilb'una  wird  bei  vielen  der  aroBcn · 
Wasservmoraunasanlaaen  u~rschritten (Fift!una:  37 von  366 Anlaaen;  Triibuna 22 Yon  336 
Anlaaen).  Hiervon  sind  etwa·· 1,4  Millionen  Einwohner  bctroffen.  Die  ZHK  fiir  den 
Geruchsschwellenwen  (3)  wird  zwar  nicht  iiberschritten,  jcdoch  werden  62S.OOO  Einwohner 
aus  10  Anlqen versorat,  die  ein  Trinlcwasser  mit  einem  Geruchschwellenwert  von  2 und  3 
abgeben.  Von  Oberschreitunaen der ZHK  bei oraanoleptischen Parametem  sind  mehr als  1  ,S 
Million Einwohner betroffen:  SanierunasmaBnahmen, die sich auBschlie8lich hierauf bcziehen, 
&ibt es nicht,  weil diesc Parameter auch  vom  Gchalt des Wusen an  Eisen  und  Manaan oder 
von der Chloruna des Wusers abhlnaen.  Bei einer Belastuna des Rohwassers mit organischen 
Stoffen  (z.B.  in  Dresden,  in  Halle  ocler  in  Rostock)  ist  der  Einbau  von  Aktivkohlefiltem 
vorgesehen.Damit kOnnen  die organischen Stoffe aus  dem  Trinkwasser entfemt  und  die  ZHK 
fur den Geruchsschwellenwert unterschritten werden. 
2.2.2  Pbysikallscb-cbemlsche Parameter 
2.2.2.1  Temperatur, pH-Wert und elektrlsche Leltrlhlakelt (Abdampfriickstand). 
Die ~HK  fiir die Temperatur (2S OC) wird ein&ehalten . 
. . 
Die  ZHK  fiir  den  pH-Wert  (9,S)  wird  bci  1 Anlaae  Oberschritten.  Betroffen  sind  31.000 
·Einwohner.  Ocr  empfohlene  un~  Wert  (Richtzahl  6,S)  wird  bei  10  Anlqen  ,  aus denen 
149.000 Einwohner versorat werden,  unterschritten.  Die Bemerkuna,  das Wasser sollte nicht 
qgyessiv  sein,.  wird  bei  vielen  Wuserwcrken  nidlt  einphallen.  Die  beilie&enden 
Analysenblltter  pben  keine  ameichende  Auskunft  meritber.  Dappn  Jind  in  der 
Sanicrun&slis&e ~  Pllne  zur  AAhebuna  del  pH-Wares  e~Uhalten.  Von  aner 
unaenilgenden  Beactrtafta  der Bemerkana  •das Wasser 'IOihe nicht  qateuiY Jein•  lind  vor 
.nan Wa.uenrencqunpantqen iJlnoriDpD Wid S•ch¥D baroffen. Es werdcn .ADlqen zur 
pH-W~Em6hUDJ  inllalliert. 
Eine ZHK fiir die LeidlldaDit pbt e. 1licht, jedoc:h i•  mit dem Gmazwert 2000 ,slcm die 
2lllt fUr  den  Abdiampf~Qcb!l!!d umpsetzt. Von  einer "'bmcmeitunJ dieses Wenes 1ind  8 
.AnJacen  (4 .in  $tchMD-ADbaJt und 4 Ja  Thfirinarn) be,Uoflen,  von denen  187.000 Einwohaer 
venorat  \Oerden.  Unache ist ein  hoher, aeoaene1  Sulfatwert.  Die Mdnltnften· attlprechen 
deajeaipn 1ilr  .dea pvametn  Sulfat. 
6 2.2.2.2  Chlorid, Sulfat, Calcium, Maaneslum, Natrium und Kalium 
Fur Chlorid  ist keine ZHK  festgesetzt.  MaBnahmen,  die sich ausschlieBlich auf den  Parameter 
Chlorid  beziehen,  sind  nicht bekannt.  Es sind die gleichen  MaBnahmen  wie  beim  Parameter 
Sulfat  vorgesehen. 
Bei Sulfat ist nach Artikel 9 der Richtlinie eine Abweichung von der ZHK (250 mg/1) zulissig; 
Nach der TrinkwV bleiben aeoaen bedingte Oberschreitungen bis SOO  mg/1 auBer Betracht. Die 
ZHK  wird  bei  62  Anlqen (  1  Million  Einwohner)  und  die  zulissige  Abweichung  bei  1S 
Anlagen  (197.000  Einwohner)  uberschrhten.  Ursachen  sind  aeogene  Belastunaen  des 
Grundwassers  in  Sachsen,  Sachsen·Anhalt  urid  Thuringen  und . in  aeringercm  MaB  in 
Brandenbura.  Diejenigen  Anlaaen,  bei  denen  SOO mall  uberschritten  wird,  sollen  bis  1995 
stillaeleat  werden,  we~n keine  M6alichkeit  besteht,  den  Grenzwert  durch  Vermischen  mit 
sulfatarmen  Wuser  einzuhalten.  Betroffene  . Orte  SC)llen  an  Femwasserversorgungen 
angeschlossen werden.  · 
Fur Calcium ist keine ZHK festgesetzt.  MaBnahmen,  die sich ausschlieBlich auf den  Parameter 
calcium beziehen,  sind  nicht bekannt.  Es  sind die aleichen  MaBnahmen  wie  beim  Parameter 
Sulfat  voraeseJ\en. 
Die ZHK fUr Mqnesium (SO mg/1) wird bei 34 von 432 Anlagen uberschritten.  Betroffen sind  · 
669.000 Einwohner, insbesondere in Sachsen-Anhalt und Thurinaen.  Ursache ist cine aeoaene 
Belastuna  der  Wisser.  Die Sanierungsma8nahmen  entsprechen  denjenigen  fur  den  Parameter 
Sulfat.  Eine Abweichuna nach  Artikel 9 der Richtlinie ist zullssia.  Die TrinkwV  W3t  geogen 
bedingte Oberschreitunaen bis 120 mall zu.  . 
Die  ZHK  fur  Natrium  (ISO  mg/1)  wird  bei  3  Anlagen  in  Sachsen-Anhalt  uberschritten. 
Betroffen ·sind  27.000  Einwohner.  Die  Belastung  ist  geogen.  Eine  Ablosung  der  belasteten 
Brunnen ist m6glich und  ~ird erfolaen. 
Uberschreitunaen der ZHK fUr  Kalium  (12 mg/1) wurden  fiir 8 voQ  214 untersuchten  Anlqen 
aemeldet.  Betroffen  sind  97.000  Einwohner.  In  der  Sanierungsliste  werden  Beanstandungen 
beim  Parameter  Kalium  in  Verbinduna  mit  Beanstandunaen  bei  den  Parametem  pH-Wert, 
Nitrat, Eisen bzw. Mangan als Grund fOr Ma8nahmen angegeben. 
2.2.2.3· Alumbdum 
.  .ErhOhte  .Alwnininmkonzentrationen  wcrden  in Grund- und  Oberfllchenwasser  mit  &erin&er 
Pufferkapazitlt aefunden.  Nur hier besteht Veranlusuna, auf Aluminiu~ zu  prQfen.  Betroffen 
sind insbesondere die Talsperren in Sachsen.  Die ZHK  filr Aluminium (0,2 ma/1) wird bei 14 
AftJqen  Obenchriaerl,  lliervan  11  A•lapn  ill  Sachsen.  .Be.crolfeD  Jiad  0,14  Millionen · 
Einwohner,  hiei'\IOil 0,67 Millionen in Sachsen. Durch Verbesseruna der Aufbereitunastechnik 
(Flockung  u~d  Filtration)  kann  die  ZHK  einaehalten  werden.  Dies  ist  bei  den 
Sanierunpmdftihmen 'YOI'piChen. 
1.1.1.4 Nltrat, l(ltrlt and Ammonium. 
Die ZHK fOr Nitrat (50 q/1) wird aemi8 den Anpben filr die Mujmalwcrtc filr -421 Anlqen 
(AnhanJ  C2)  bei  6.  Anlaien  in  Sachsen,  S Anlagen  in  ThilrinJen  sowie  je  1 Anlaae  in 
7 Brandenburg und  in Sachsen-Anhalt uberschtitten.  Betroffen sind etwa 9S.OOO  Einwohner (0,9 
"  ).Diese Anlqen sind: 
Bundesland Sachsen 
Radebeul,  Landkreis Dresden, WW Stemweg, 3.200 mJid, 8.200 Einwohner (max. 
SO mgll, Mittel wen 48 mall Nitrat) 
Radebeul,  Landkreis Dresden, WW Radebeul West, 2.900 m31d, 9.200 Einwohner 
(max. 139 mall, Mittelwen 115 mgll Nitrat) 
MeiBen,  Kreis Dresden, WW Bohnitzsch III, 670 m31d,  1.400 Einwohner (max. 
~ 17 mall,  Mittel wert 111  mill Nitrat) 
Grimma, Kreis Grimma, WW Grimma 3,  1.300 m31d,' 8.600 Einwohner, (max. 68 mall 
Nitrat, Mittelwen lceine Anaabe) 
Wurzen, Kreis Wurzen, WW Wurzen 1, 2.500 m31d, 24.300 Einwohner, (max. 8S mall 
Nitrat, Mittelwert lceine Angabe) 
Werdau, Kreis Werdau, Tiefbrunnen Schellergrund,  1.400 mJid, 4.000 Einwohner (max. 
56 mall Nitrat, Mittelwert lceine Anaabe) 
Bundesland ThQringen 
Einebom, Kreis Stadtroda, Quelle/Tiefbrunnen Einebom, 3.280 ·m,ld, 8.200 Einwohner 
(max. SO mgll, Mittelwen  39  mgll Nitrat) 
Rohr, Kreis Schmalkalden, QueUe Rohrer Berg, 23 m31d, 300 Einwohner (max.  SO mall, 
Mittelwen 48 mall Nitrat)  . 
Sundrema, Kreis Rudolstadt, Riesenquelle Sundrema, 2:000 mJid, 8.000 Einwohner 
(max. 52 mg/1, Mittelwert 38 mall Nirat) 
Oppurg, Kreis P68neck, Tie1bruMen Oppurg, 1.380 m1/d, 3.000 Einwohner (max • 
.SS ma/1, Mittdwen ~  mall Nitrat) 
Ge.ra. S.tadlkrds Ciera, T.Whnannen  Mcnselw.itzentratse, l-350 m1/~  2.000 Eillwobaer 
(mu.. 61 Jlll/1, Mittelwert S6 q/1  Niuat) 
BmvJe•l•nd SachVlD•Aabalt 
Bembuq, Xre1s llemburg, WW "Dksbuscb B, 7.900 m3/d, 17.300 Einwohner (max. 
(;() lftlll, Miftelwen 25 m&ll Nitrat) 
. BundesJ•nd Brandenbura 
EbmwU!e, xms Eberswalde, ww Lunow, 55.000 m1/d, 1800 Einwohner (max. 
~  mg/1, Mittelwert 49 mg/1 Nitrat)  · 
8 Bei den  zwei  Anlaaen  itn  Kreis Dresden  besteht vordrinalicher Sanierunasbedarf,  da 90  mall 
Nitrat  uberschritten  werden.  Hierzu  dient  ein  Vorhaben  im  Wasserwerk  Coswi&  im  Kreis 
Dresden (siehe Kap.  3.2.4 Nr.  11). 
Zur  Beuneiluna  der  tatslchlichen  Nitratbelutuna  des  Trinkwusers  mQssen  die  sehr 
umfanareichen Nitratanalyscn der Untersuchunaeutellen in der ehemaliaen DDR  her~naezoaen 
werden  (Jahresberichte des  Forschunasinstitutes  fOr  Hyaiene  und  Mikrobioloaie  Bad  Elster). 
Sie zeiaen, da8  1,3 Mio Einwohner im Jahre  1989 zeitweise oder stlndi&  mit Trirtkwuser mit 
mehr als 40 mall Nitrat versorat wurden.  Dies enupricht schitzunasweise 800.000 Einwohner, 
wenn man die ZHK (50 mall Nitrat) zuarundeleat. 
Der Veraleich zeiat,  da8 die Obenchreituna der ZHK  fOr den Parameter Nitrat hauptslchlieh 
ldeine und ldeinste Wasserversoraunasanlqen betrifft. 
Qie Belutuna des Trinkwusen mit  Ni~t  ist von den hydroaeoloaisehen Bedinaunaen, der Art 
der Bodennutzunaund  von der aufaebrachten  Menae  an  MineraldOnaemitteln  und  oraanischen 
Dunaem einschlieBlich GQlle abhinaia. Dies erldirt eine zoniene Konzentrationsveneiluna von 
Sud  nach  Nord.  Im  Gebiet des  KompaktaesteinaOnels des ThOrinaer Waldes,  des  Voatlandes 
und  des Erzaebiraes,  wo die Emeuerunasrate des  Grundwusers kurz  ist,  sind,  abhlnaia von 
der landwirtschaftliehen  Nutzuna,  Nitratkonzentrationen  um  SO  bis  80  mall,  im  Bereich  der 
GQlleverwertuna  von  GroBstallanlaaen  soau  bis  110  mall  zu  finden.  Die  sehr  hohen 
Konzentrationen  im  Kreis  MeiBen  sind  auf den  intensiven  GemQseanbau  und  den  Weinanbau 
zurQclczufilhren.  In tiefen Grundwuserleitem der norddeutschen Tiefebene werden nur aerinae 
Nitratkonzentrationen aefunden.  Daaeaen werden im obertllchennahen Grund wasser'  IUS dem 
die kleinen  Versoraunasanlqen Wuser entnehmen,  in allen  Gebieten der neuen  Bundesllnder 
hohe  Nitratkonzentrationen  nachaewiesen.  Aufarund  der  vorlieaenden  Sanierunasliste  lassen 
sich  jecloch  Schwerpunkte  der  Belastuna  des  Grundwusers  in  den  Gebieten  nOrdlich  des 
Thiirinaer  Waldes,  der  Mqdeburaer  B6rde,  des  Oderbruches  sowie  im  Gesamtaebiet  von 
Sachsen erkennen. 
Als  Sanierunasma6nahme  ist  eine  starke  Verminderuna  des  Nitrateintrqes,  insbesondere  in 
Wasserschutzaebieten  voraesehen.  Als  Richtzahl  dient  cine  verbleibende  Menae  von 
60 kglha N03-N  im  Boden  nach  Ende  der  Veaetati·  nsperiode  (Landwirtschaftliche_ 
Untersuchunas·  und  Forschunasanstalt  ThOrinaen,  .Jena).  Es  wird  erwartet,  daB  die 
·  Anwendun&  der  Ridltliftie  del  Rata  9l/6761£WG  zum  Schutz  cier  Gewlsser  vor 
v  erunieimaunpn durch  Nitrat aus  landwirtschaftlichen  Quellen  diese  Sanierunasma6nahmen 
unterstutzt,  da in  der Richtlinie  ausdrOcklich  auf die  Richtlinie  80m8/EWG (Qualitlt  des 
Wassers  fiir  den  menschlichen  Gebrauch)  Bezua  pnommen  wird.  In  Gebieten  mit  bisher 
inteftlivcr  LIDdwirucbaft  wad  priDpn E.meuenlnpraten  im  Orundwuser  1st  deAnoch  an 
Anstiea  der  Nitratkonzentration  nicht  auuuschlie8en.  Zu  beachten  ist  auch  die  lanafristiae 
Auswirkuna des hohen Anteils von Hamstoff im MineraldOnaer. Untersuchunaen hierzu lieaen 
1lOCh 1richt aum:ichend vor. 
In  Gebieten  mit  einem  hohen  Anteil  an  sehr  ldeinen,  beluteten  Versoraunasanlaaen  und 
Hausbrunnen 'ist  der  Anschlu! · der  Hluser  an  eine .zentrale ~  dtinaend 
«forderlich. DementlpNCIIend 1icpn Jehr "iele .Pmjeiae zum AUJbau der 6rtlidwl bhrDerze 
in  JJndlichen  Oemeinden  vor.  Da  Hausbrunnen  hlufia  durch  naheaeleaene  SickerJruben 
beeintrichti&t werden,  was ebenfalls durch  erhOhte Gehalte an  Nitrat,  l\Itrit oder Ammonium 
9 erkannt  werden  kann,  stellt  der  Ausbau  der  Kanalisation  und  der  Kliranlaaen  in  llndlichen 
Gemeinden ebenfalls eine aeeianete SanierunasmaBnahme zur Einhaltuna der  ZHK  filr  Nitrat 
dar.  . 
Bei erh6htem Nitrataehalt im Trinkwasser erhalten in einiae:t Flllen  Eltem Zuwendunaen zum 
ICauf  von  nitratarmen  abaepacktem  Trinkwasser  fur  ihre  Kinder  bis  zum  6.  Lebensmonat. 
Solche  Zuwendungen  zahlen  z.B.  die  Versoraunasuntemehmen  von  Chemnitz, · Leipzia  und 
Halle. 
Die  ZHK  fiir  Nitrit  (0,1  mill)  wird  bei  6  Anlqen  Qberschritten.  Hiervon  sind '48.000 
Einwohner  betroffen.  Die  Bewertuna  dieser  Oberschreitunaen  und· die  damit  zusammen-
hlnaenden MaBnahmen entsprechen denen von Nitrat.  · · 
Die  ZHK  fUr  Ammonium  (O,S  mall)  wird  bei  12  Anlqen  Obenchritten.  Hier¥on  sind 
131.000  Einwohner  betroffen.  Die  Sanierungsma8nahmen  entsprechen  denjeniaen  fur 
Niuatilberschreitunaen. 
2.2.2.5  OraanJsc:be Cblorverblndun1en 
For diese Parameteraruppe besteht keine ZHK, jedoch  •muB der Gehalt an Haloformen soweit 
als  irgendm6alich  verrinaert  werden •  (Bemerkunaen  zu  Parameter  32  Anhan&  I  der  EG-
Richtlinie 8017781EWG). 
Die Parameter  dieser GNppe sind in der TrinkwV aufaeteilt in: 
lfd.Nr.  12, Anlage 2 
~ Organische Chlorverbindunaen (4 Stoffe). Der Grenzwert der TrinkwV  betriJt 
0,025 mgll bis zum 31.12.1991 und 0,010 mgll seit dem 1.1:1992. 
- Tetrachlorkohlenstoff. Der Grenzwert  der TrinkwV betrl&t 0,003 mall. 
lfd.Nr.  1 und 3 Spalte a, Anla&e 3 sowie Fu8note 2 und 3 zu Anlqe 3 der TrinkwV 
- Trihalopnmethane (~ itoffe). Der Grenzwert der TrinkwV betriJt·bei erh6htem Bedarf 
an Desinfektionsmittel 0,025 mall (FuBnote.2 zu Anlqe 3 der TrinlcwV). 
Die erste ParameterJIUppe wird auch als •L6semiUeJ• bezeichnet. 
Fir me zweile Omppe  wen:len  DCh die Bezeir:bmmpn  "'ReaktiDnsprD der Chloruna• 
oder •HaJof~·  verwendet. 
Die  . t.eiden  Gnqlpen  siDd  ptrennt  zu  beweltaa,  .  weiJ  .• u......  ftlr  die 
Trintw ...  lanaminatian 1licbt WIJ)eiebbar sind. 
Eine  Kontamination  des  Trinkwassers  mit  L6suftpmitteln  ist  bmner  die  Folp  einer 
~  e  mpmi._ Dmwelt  mit  diesen  sm«en  Hierzu  tmpD 'ecbpn bei 
Tanlcjreuen,  Anlqen  zur  )lotcmarrJaicunc  LB.  iD  mi.lirlriJcheD  GebieriA  odcr  af 
Fluaplltzen, unsachaemiBe Lqenma und Transport dieser Stoffe und undichte 1Cinllisatlonen 
1*. Dawegen ist die Jaslieblleit  der Trift~111inatian Die pu N•vn'CJIIiellen . 
..w  ·  heim  SofuUpiOjiam•n  .1990  des  BMti  wurden  26  Veaaaunaanlqen  mit 
10 kontaininienem  Trinkwuser entdeckt  (siehe  Kap.  2.1).  Bei  den  hier  vorlieaenden  Analysen 
wird  bei  7  Anlqen eine  Oberschreituna  des  bis  zum  31.12.91  aUitiaen  Grenzwenes  von· 
. 0,025 mall festaestellt. Djese Anlqen, die etwa 25S.000Einwohner versorgen, sind: 
Dresden, SN, WW Albertstadt, 5.479 m3/d,  16.000 Einwohner (0,027 mgll l.Dsemitte1) 
Dreldea, SN, WW Tolkewitz, 39.450 m 1/d, 117.000 Einwohner (0,02S  mg/1 
1.61emitte1)  .  . 
Drelden, SN, WW Slloppe, 30.411 m1/d, 90.000 Einwohne·r (0,060 mall LOsemitte1) 
I.Aipzla, SN, WW Paunsdorf, 2.700 m~/d, 1.500 Einwohner (0,033 mall LOsemittel). 
·  EillftiCh, TH, WW Eisenach, 4. 700 m1/d, 8.000 Einwohner (0,086 mgl1 l..Osemittel) 
Atnltldt, TH, WW Amstadt·Nord, 2.000 m3/d, 8.000 Einwohner (0,056 mgl1 
L6slmittel)  . 
Nordhausen, TH, Tiefbrunnen Kohnsteil\, 4.QOO m1/d, 15.000 Einwohner-(0,060 mg/1 
L61emittel)  . 
Bei  diaen Aftlqen ist  eine  Aufbereituna  durch  BeUlftuna  oder  Adsorption  an  Aktivkohle 
voqesehen, sofem die Stilleauna der betreffenden An1qen nicht mOglich ist. 
Die Belastua& des Trinkwusen mit Trihaloaenmethanen (THM, Haloforme)  ist abhin&il vom 
THM  Bildunppotential  des  Rohwusers  und  von  der  Dosiermenge  an  Chlor  fUr  die 
Desinfektion.  Die  Doliennenae  hln&t  von  der  Belastuna  des  Trinkwassers  mit 
Obeifllcbenwauer,  mit  oqanischen  Stoffen  und  mit  Ammonium  ab.  Auch  der  desolate 
Zustand  cler  Rohre  zwiftat  zu  einem  erh6hten  Zusatz  an  Ch1or.  Da  die  mikrobio1oaischen 
Beluttanaen des Trinkwulers sehr hoch lind (val.  Kap.  2.2.4), hat die Desinfektion Vorrana. 
Die  VerptlichtuftJ,  den  Gehalt  an  THM  soweit als  iraeridmOalich  zu  verrinaem,  kann  nur 
curch V~a  der orpnischen Belutuna des  Rohwassers  und  Sanieruna  der  desolaten 
Rohmetze einphalten werden.  lei 7  von  354  Anlqen sind  die  Rohwasserbelastunaen  mit' 
orpnisehen  Stotfen  10  boch,  · da8  die  Chloruna  zu  einer  erh6hten  Bilduna  von 
Tribaloplllllllbanelllllbn. Diese 7 An••.-, die etwa 335.000 Einwohner vmorpn, sind: 
OckermOnde, MV, WW Egesln, 6968 mJ/d, 21.000 Einwohner, (0,048 mall THM) 
Wolplt, MV, WW. Karllbqln, 4400 atl/d, 4.600 Eiawoluler (0~025 mall THM) 
. Aue, SN, WW Sosa, 34.500 m'/d, 60.000 Einwohner, (0,025 mall niM)  . 
Halle, ST, Silberb6be, 80.000 m'ld, 223.000 Einwohner (0,028 mg/1 THM) 
• 
Gera-Liad, 111, WW frjeeptrp, 4990 aJ/tJ, '·  700 EinwobAer ((0JJ27 mall THM) 
Sc1unllln, Til, ww Alddlchen,'3300 m1/d 14.000Cinwotmer (0,031 mall 111M) 
11 Sommerda, TH, WW S6mmerd'a, 3240 mJ/d, 7  .. 000 Einwohner (0,087 mall THM, zur 
Zeit wqen SanierunaauBer Betrieb) 
Als  SanierunasmaBnahme,  um  den  Gehalt  an  Haloformen  soweit  als  il)endm6alich  zu 
verrinaem,  ist  kurzfristia  die  Verbesseruna  der  Dosieraenauiakeit  und  mittelfristia  die 
Entfemuna von orpnischen Stoffen,  die  mit Chlor zu  Halofonnen  reaaieren,  vorpsehen.  In 
einiaen Flllen erfolat der Ersatz von Chlor Clurcb Chlordioxid.  Wieweit  dies bei Wlssem mit 
hoher orpnischer Belastun& durch Oberfllchenwasser mcl&lich ist, wird in einem aemeinsamen 
Projekt der EO Kommi.mon unci des Bundesministers fUr Gesundheit in Rostock erprobt. 
. 
2.2.2., Oxldlerbarkelt, Elsea, Maapa und Pbospbor. 
Die  ZHX  fOr  Oxidierblrkeit  (5  mall  OV  wird  bei  ~ Anlqen  ilberschritten.  HierVon  sind 
82.000  Einwolmer  betroffen.  Der  Parameter  wurde  in  der  ehemaliaen  DDR  sehr  hiufia 
bestimmt.  Hohe  Werte hlnaen  mit der oraanischen  Grundlast  (Huminstoffe)  zusammen.  Die 
ObenchreitUni  ist insbesondere bei  kleinen  und  ldeinsten  Anlqen hiufia,  da diese  meistens 
keine Wasseraufbereituna haben.  Gesonderte SanierunasmaBnahmen sind nicht erforderlich, da 
die Unterschreituna der ZHK bei Einfilhruna einer Wasseraufbereitunggewlhrleistet wird. 
Die  ZHK  fOr  Eisen  (0,2  mctl)  wird  bei  56  Anlaaen  Oberschritten,  die  1  ,4  Millionen 
Einwohner  venoraen.  GroBe  Anla&en  sind  selten,  ldeine  jedoch  hlufia  betroffen.  Ursache 
hierfiir  ist  die  fehlende  Wasseraufbereituna.  SanierunasrnaBnahmen  sind  der  Ausbau  der 
Rohmetze in llndlichen Gemeinden, der Ausbau der zentralen Trinkwasserversorauna und  die 
Verbessenma der Aufbereituna.  Du stark emeuerunasbeclurftiae Rohmetz ist ebenfalls hiufig 
Ursache fiir hohe Eisenkonzentrationen im Trinlcwasser. 
Die  ZHK  fQr Manpn (0,05  mctl)  wird  bei  154  Anlqen Oberschritten,  di~ 3,3  Millionen 
Einwohner vcnoraen. Es lind. die aleichen Sanierunasma8nahmen wie bei Eisen erforderlich. 
Die ZHK fOr Phosphor (6, 7 mall P04 entsprechend S mall P205) wird nicht Qberschrinen·. 
2.2.2.1  l1llerld ...  Silber. 
Die ZHK fi1r  Fluorid (1,5 maJI)  wird  nicbt Oberschriuen.  BanSIIndunpn zu Silber (ZHK 
0,01 mcll) 1ilpD aidu vor. 
2.2.3  Panmltet fttr  teltldle Stofre 
2.2.3.1 .......  C,alde 
Die ZHX fOr AD. AQ50 Jlll/1) wUd Dicht Obeacbritten, Wnahmen fDr die EntfernunJ von 
Aner\ wenleft·cleaaeell wa  ellen,  dl nach dem  31.12.1995 'in  Deutschland ein tehr tiefer 
.Gma.zwert  voa  D.DlO  Jltlll  .1a  Xraft aiD  wiDL  tn.achreimnaeo  der ZBK  fiir Cya:nid 
(0,058•111}-lind aicht ltllralmt. Y••I'IUChuftaen werdeft aur lllleD aniM"dnet. 
12 2.2.3.2  Cadmium, Chrom, Quecksllber, Nickel und Blel 
Die ZHK  fOr Cadmium (0,005  mg/1),  filr Chrom (0,050  mgll),  fur Quecksilber (0,001  mg/1), 
fOr Nickel  (0,05~ mg/1)  ~nd fur Blei (0,050 mg/1)  werden nicht uberschritten. 
Allerdings  bestehen  die  Trinkwuserversorgungs1eitungen  in  den  Hlusem  aus  verzinkten 
Eisenleitungen,  wobei  nicht  cadmiumfreies  Zink  verwendet  wurde.  AuBerdem  sind  in  vielen 
Altbau• noch  Bleirohre vorhanden.  Aus diesem  Grund  kann  nicht  ausgeschlossen  werden  , 
da8 ein erh6hter Oehalt an Blei im Trinkwasser nach Stagnation in Bleirohren gefunden wird. 
2.2.3.3  Aatlaaoa uad Selen 
Obersclueitunaen der ZHK  fOr  Antimon  (0,010  mall)  und  fiir  Selen  (0,010  mg/1)  sind  nicht 
bebnnt  .. Untersuchungen werden nut selten angeordnet. 
2.2.3.4  l'lltlzlde uad lhnllche Proclukte (PBSM, PCB) 
Die  ziiK  tor  Pestizide  und  lhnliche  Produkte  (0,0005  mg/1  insgesamt)  werden  bei 
Venoqungsanlqen Qbenchritten,  die  Uferfiltra:t aus der Elbe verwenden  (Gefunden  wurden 
Atruin, Slmazin; lsoproturon und Dichlorprop).  Betroffen  sind  die  nachfolgenden  3  Anlage~ 
in Sachsen: 
Dresden,  WW Hosterwitz , 36.000  m1/d fiir 113.000 Einwohner (0,0005 mg/1 
lnspamt) 
Mei&en , WW Bohnitzsch III, 670 m1/d,  1400 Einwohner (0,00056  mg/1 insgesamt) 
Kreisltiesa, WW Frauenhain, 4.500 m1/d,  15.500 Einwohner (0,00056 mg/1  insgesamt) 
Untersuchungen  auf  diese  Parameter  werden  nur  angeordnet,  wenn  Hinweise  auf  ein~ 
Kontaminaticm des Rohwusers vorUegen .. 
lm  SOfortpqramm  1990  wurden  weitere  530  Anlagen  auf Pestizide  und  ihnliche  Produkte 
untersucht.  Auch  hierbei  wurde  festgestellt,  daB  die  Anlagen  mit  Elbuferfiltrat  von 
. tibenchreitunaen cler ZHK betroffen lind. 
Als Sanierunpmalnahme ist eine  Verminderung  des  Eintrags dieser Stoffe in  die  aquatische 
Umwelt  WIJIRhen.  In  £iuelflllen mu8  das Wauer mit  Hilfe  von  Aktivkohle  aufbereitet 
·wea~en. 
Da die Datenlqe bezOJ]icb  der Belastung  des  Trinlcwusers  mit  Pestiziden  und  lhnlichen 
Pnldubln tlbr 'lidllnhaft ilt,  toO  ein  weiens  Untenuchunppropamm  1992  und  1993 
durchpftihn werden.  · 
Untenactaunpn auf 1'CB waden 1l1Jf bei Vadacht auf eine  Komamination  anaeoadnet.  Es 
liepa Werte &.208 Anlapn ..  or, Obenclareitunpn duZHX siad nicht bekannt. 
13 Jo 
2.2.3.!  Polyzykllscbe aromatlscbe Koblenwassentoffe 
Die  ZHK  fur. PAK. (0,0002ma/l)  wird  bei  1 Anlage  Obersc:hritten,  die  7.000  Einwohner 
versorat.  Untersuchunaen werden nur anaeordnet,  wenn Hinweise auf eine Kontamination  des 
Rohwassers vorlieaen. 
Als  Sanierunasma8nahme  ist  eine  Flockenfiltration  voraesehen.  Soweit  eine  Belastung  mit 
anderen  orpnischen  Spurenstoffen  vorliqt,  wird  auch  eine  Filtration  liber · Aktivkohle 
einaebaut. 
2.2.4  Mlkrobloloalscbe Parameter 
Die  ZHK  fOr  Coliforme,  E.coli  und  Flkal-Streptokokken  betrigt jeweils  0  in  100  mi.  Im 
Rahmen  dieser Untenuchuna wurden je 30.SS4  Proben auf E.coli und  Koloniezahl  bei 20°C 
-.nd weitere je 2S.881  Proben auf Coliforme und Koloniezahl bei 36°C ausgewertet.  Die ZHK 
sowie der Richtwert  fOr  die Koloniezahl  (100 in  1 ml)  wurden  1991  bei  211  Anlagen,  aus 
denen .3,76  Mio Einwohner ve.rsorat  werden~ nicht liberschritten. 
Bei  32  Anlqen,die 762.000  Einwohner versoraen,  wurden  in  82  von  3.347  Proben  E.coli 
festaestellt. 
Bei  weiteren  219  Anlqen,  aus  denen  6,7  Mio  Einwohner  versorgt  werden,  ergibt  sich 
folaendes Bild: 
. Bei  1S9 · der 219 Anlagen wurden von  14.617  Proben 594  bezliglich des Parameters 
Coliforme beanstandet.  . 
Bei  113 der 219  Anlqen wurde in S48  von 10.897 Proben der Richtwert fur die 
Ko1oniezahl/200C Qbenchritten. 
Bei 78 der 219 Anlqen ~de  in 36S  von 7.970  Proben ·der Richtwert fiir die 
· Koloniezahl/360C Oberschritten. 
Diese Etptmisse arlletstleichen die hohe  Prioritl.t der SIJ\ieranpmdnahmen  zur  Einhaltung 
der Orenz- und aidltHit& der 1'ri'mf'inlt:Jiischen PJa:ameter.  Desbalb wurden bereits  1990 
vom  BMU  MU&el  zUr AudWfuna  "Oil DesiDfektioAJanlaaen  bereitaestcllt.  Die  Anlagen  zur 
Dosieruna  von  Chlor  oder  Chlordioxid  werden  instand  gesetzt,  so  daB  nsmdtend 
Desinfettiansmittel doliert ·waden bnll, wena  Aala8 zur Jianrpi• einet mikrobioloaischen 
· · Kaatimirwtim Nl'rilt Die Befdftde a·dem IV Qulrtal 1991 (%.8. ·A1lpben der Mqdebui'Jer 
· Wasser  und  Abwasser  OmbH)  zei&en  einen  deutlichen  Ruckprig  der  mikrobiologischen 
Beanlllndunpn.  Hmzu uqen Deb die inzwischen imA.uibau befindlichen Einrichtunpn der 
VeaaamaMitaMaen  ar 'SipnkDntroUe  8  mikmbiolD&ischen  Pamneter nach  den 
VGI'ICbriften *t  TriDkwV bei. 
14 3. MaRnahmen 
3.1  Koordlnlenana der MaBnahmen durcb die Facbkommission Sofortbllfe Trink  wasser 
Um die Under bei der L6iuna der anstehenden Probleme bei der Versorguna der Bev6lkerung 
mit  qualitativ  einwandfreiem  Trinkwuler .  zu  unterstOtzen,  hat  der  Bundesminister  fUr 
Gesundheit  im  November  1990 eine  •fachkommission  Soforthilfe Trinkwasser•. (FKST)  mit 
Sitz beim Bundes&esundheitsamt in Berlin konstituiert. 
Die Fachkommission hat folaende Aufaaben: 
• Bereits vorhandene Analysenbefuncle bewerten und den Undem -bei der Umsetzuna sich 
daraus eraeben~  Ma8nahmen Hilfestellunaaeben 
- Den  vomnai&en  Analysenbidarf ermitteln,  um  Auuagen  fiber  die  Roh- und  Trink-
wassersituation zu erhalten 
-Die zustlndigen Beh6rden beraten, wie bei Grenzwenilberschreitungen zu verfahren ist 
- Vonchll&e zur Behebuna von Schlden  un~ Mlnael der Wasserversorgunasanlagen aus-
ubeiten  .  . 
- Prioritlten  bei  Ausbau  und  Verbesseruna  von  Wasserversoraunaseinrichtungen 
erarbeiten 
-Die zustlndiaen BehOrden  und die Untemehmer oder sonstigen Inhaber der Wasserver-
soraunasanlqen bei der Aufstelluna  und  DurchfOhrung  von  Sanierungspllnen beraten, 
insbesondere,  um  zur Sicheruna der Versorauna  mit  hyaienisch einwandfreiem Trink-
. wasser, das keiner Desinfektion bedarf, beizutraaen 
-Den Bedarf an  QualifizierUnasmaBnahmen  ermitteln  und  Vorschllge  zu  ihrer  Durch-
.  fllhruna vorzulqen 
- Bewirtschaftuna der Mittel des •Notproaramms Trinkwasser• der Bundesreaieruna 
Die Fachkommission besteht ius den Oraanen Plenum und Sekretariat. 
- Du Plenum  ill du beschlulfauende Oraan  der  Fachkommission  und  hat  bisher  sie-
·bem.nal ptqt. fttitalieder  tiftd die obenten l.arldeqetuftcltst»eh6tden, die  Bundes-
miailreriea  mr. Qaund"ejt (IWO).,  UJilweU  (BN1J) liDd  Landwirtschaft  (BML),  das 
Bundeqesundbeitsamt (BOA), du Umweltbundesamt  (UBA), die  Arbeitsaemeinschaft 
der  lei~  Medizinal·Beamten  (AOLMB),  der  Deutsche  Verein  fOr  das  Gas- und 
W.  d&h · e. V.  (DVGW)  und . der . BundeMrblnd  der  deutlebea  Gu- Wid 
W~e.V.  (BGW). 
-Da Sekutaiat der Fld*nmnillial  il&t die' Atbeitspuppen Autbereituna und Analyti.k 
pbUctet  &  bereUet die BeschJOse des Plenums vor,  ilberprOft und  vervollstlndi&t die 
. Sanienanaslisten und  koordiniert die Malnahmen zur Sicheruna der Trinkwasserversor-
IUill, bis die 'Einhalturll der Normen der TrinkwV wttzoaen ist. 
15 Die Umsetzuna der BeschlQsse der Fachkommission erfolat durch die Under und  wird durch 
deren Venreter vennlust, die Mitalieder der Fachkommission sind.  Die Under haben  hierzu 
eiaene l.anclesubeitqruppen Trinkwasser aebildet, die  mit dem  Sekretariat  und dem  Plenum 
der Fachkommission ena zusamrnenarbeiten. 
3.2 · nrdenlldaahmea 
Die Bundesre&ienma hat erhebliche F6rdermittel zur Verbesseruna der TrinkwasserYenOrauna 
in den neuen 8uDdesllndern bereitaestellt. Dies sind:  · 
- Umweltschutzsofortpqramm,  Oemeinschaftsw~rk •  Aufschwuna Ost• (BMU) 
- Gemeinlchaltlaufaabe zur Verbesseru~l der Aarantruktur und des KOstenschutzes 
(BML)  . 
- Gemeinschaftsaufaabe zur Verbesseruna der reaionalen Wirtschaftsstruktur (BMWi) 
- Investitionsvorhaben Verminderuna von U  mweltbelutunaen, Demonstrationsvorhaben 
(BMU) 
- NotProaramm Trinkwasser (BMG) 
- Forschunas- und Entwicklunasvorhaben des Bundesministen filr Forschuna und 
Technoloaie (BMFT) 
- Kommunalkreditproaramm 
Als Beispiel ftir die F6rclerunJ kann das vom  Bundesland ThQrinaen ver6ffendichte Merkblatt 
zur •F6rclerunJ wu.wirtschaftlicher Ma8nahmen durch das Land ThQrinaen••  dienen.  Hier-
aus aeht hervor, da8 hinsichdich der Trinkwasserversoraunaaef6rden werden k6nnen: 
• Trinkwasseqewinnunas· und -aufbereitunasanlqen 
- Hocbbehllter' PumpstatiMrn uad der&)eichen 
• Fem- Wid OrtsvelbiDdun&sleitunpn 
·~in  Glmeillden, in *r  Rep1 ~  2000 Einwubuer 
l]nahhtqia41aaa J6rdeaa -~as  eipnen F6rdeqxopf!'men Malnalunftl 
mr  Tliftlcwa  4CWIIUHJ. 
lt' t'IC ...,_..._,  ... rni_.,N,.wM+u-41auda ..  lad~·.1'118riD,pr 
U..d  '.  s  I  ,.....,Mii  1991. 
16 3,2.1  FlrdermaBnabmen 1m Rahmen des Umweltschutzsorortproarammes 
·  Gemelascbaftswerk "Aufschwuna Ost" 
Du  Gemeinschaftswerk  verf'Oat  uber  ein  Finl.nzvolumen  (Bundesanteil)  von  insaesamt 
24 Mrd DM  (12 Mrd DM filr  1991,  12 Mrd DM filr  1992).  Davon entfallen 800 Mio DM auf 
Umweltschutzsofortma8nahmen (jeweifs 400 Mio DM fOr  1991  und  1992). 
Zur  Umsetzuna  clieser  Finanzhilfe  wurcle  am  17.05.1991  eine  Verwaltunasvereinbaruna 
zwischen  dem  Bundesminister  fOr  Umwelt,"  Naturschutz  unci  Reaktorsicherheit  und  den 
Landelumweltministerien  sowie  dem  Senator  fiir  Stadtentwickluna  und  Umweltschutzes  des 
LaDdes Berlin qachlossen. In der Verwaltuna~nbaruna  sind die Aufteiluna der 800 Mio 
DM  uch  Llndem  die  Auswablkriterien  fOr  F6rderprojekte·,  clas  PrQfverfahren  fOr  die 
auftrqsuntlrlqen,  •  Bewilliaunasverfahren  sowie  die  VerwendunasnachweisfQhruna 
aereae1t. 
Du  Ziel  cler  Verwaltunasvereinbuuna  besteht  darin,  die  Mittel  filr  sofon  wirksame 
Umweluchutzma8nahmen,  mit  denen  &leichzeitia  schnelle  Beschlftigunaswirkunaen  erzielt 
werden,  einzusetzen  ~nd die  vorranai&  der  Abwehr  von  Gefihrdunaen  der  mensehlichen 
Gesundheit und der natOrlichen Umwelt dienen.  Nach· AbschluB der Verwaltunasvereinbaruna 
wurden  yom Bundelfinanzminister weitere  18  Mio  DM  fOr  das Umweltschutzsofonproaramm 
bereitalltlllt. 
Zum 31.12.1991 etaibt sich folaender Stand der .F6rderma8nahmen des  Bundes  fOr  1991  und 
1992. 
Tabelle 3.1 Auftciluna dcr FOrdcrmjttcl nach Byndcs!Aodcm 
Bunclellaad  Gesamtflrder  Anzabl der  Flrderuna  Anzahl der 
Ulll  Prqlekte  Wasser- Projekte 
MloDM  Venorauna  Wasserven. 
MloDM 
Berlin  60,9  29  7,0  2 
Mecklenb.-Vorp.  70,1  179  10,8  9  . 
Brandenbura  68,5  58  9,4  4 
Slchsen·Anhllt  1~7,9  135  35,5  29 
Freiltlat Sachten  217,8  492  39,4  51 
ThOrinaen  89,9  186  17,9  32 
t  G5,1  1079  uo  127 
Darilber hinaus  k6nnen  tDr  die 'TrintwusavmmJul ~  Finmazhilfen  in Form""". 
MfetUcWn ZlledeO•• (LB. .Land-'"eM0•, ~qramm)  P""'Za werden. 
17 Tabetic 3.2;  0ffentlichc ZuschYssc. aufaeteilt nach Byndcslindcm 
Bundesland  ZusdluB fUr 
Trinkwaaervenoi'IUDI 
ln Mlo DM 
Berlin  -~-
Mecklcqbura· Vorpommem  0,1 
Brandcnbura  8,3 
Sachsen-Anhalt  4,9 
Freistaat Sachsen  1,S 
Thurinaen  -,_-
_a_csamt  14,8 
Der  Bund  stellt  weiterhin  Mittel  fOr  Arbeitsbeschaffunlsma8nahmen2  im  Rahmen  des 
Gemeinschaftswerkes  fiir  WIS$CfWinschaftliche  bzw.  umweltrelevante  Ma8nahmen  zur 
VerfYauna,  beispielsweise  fUr  den  Bau  von  zentralen  Wasserversoraunasanlaaen  oder  fiir 
WasserreinhaltunasmaBnabmen.  Fur den  llndlictien  Raum  werden  die  Lohnkosten  der  ABM-
Krifte &r68tenteils zu  100~ vom Bund Qbemommen.  Fur Sachkosten werden dabei Zuschusse, 
im  Durchschnitt  etwa  ein  Drittel  der  gef6rdcrten  Lohnkosten,  Qbemommen.  Der  Bund 
ubemimmt  weiterhin  auch  Umschulunaskosten  in  Form  von  notwendiaen  Sachkosten  und 
Unterhaltqeld  (6S~ des  "pauschalierten  • Nettoaehaltes).  Das Land  Brandenbura  informicrt3 
darUber,  im  Jahr  1991  1,6  Mio  DM.  im  Rahmen  von  "Aufschwuna  Ost"  fiir  Wasserver-
sorgungs- und Abwasserentsoraungsma8nahmen genutzt  z~.:~ haben.  Eine Obenicht dcr anderen 
Bundesllnder lie&t nicht vor. 
l.l.l FtirdermaBoah.men in Rahmen des Gesetzes Uber die Gemelnschaftsaufpbe 
"Verbessenaq der Aarantnaktur und des Kiistenschutzes" 
Die  Erfulluna  dieser  aemeinsam  von  Bund  und  Lir\dcm  aetraaenen  Gemeinschaftsaufaabe 
dient  dazu,  eine  leistunasflhiae,  auf  .ldinftiae  Anforde~nacn  ausaerichtete  Land- · und 
Forstwinschaft zu  gewlhrleisten  und  ihre  Wettbewerbsfihiakeit  im  Gemeinsamen  Markt  der 
Europiiscben Gemeinschaften zu ermOalichen und den KOstenschutz zu verbessem. 
Die Ziele und Erfordemiste des Umweltschutzes sind dabei zu beachten. 
Wichtige F6rdenchwerpunkte sind: 
-.Ma8nahmen zur ·verbesteruna der Produttiont- und  lcrbeitlbedinaanaen ift der Land-
und Faatwmscbaft, 
· - Ma:Brlatm)en  der  Neamdnuna  11ndlichen  Gnmdbesiaes  ami  del'  Oataltan&  del 
)IAcf)icbeD  lamnes llurdl Ma8nahmft1 zur V~  der ~  nach  dem 
3  Mjtt•ileWI ..  v;,;,.;.,..,JIIr u...&t, N•b•nc+••tz ADd  l•••marcln••"l ..  .LiadM :areedentw'l  M  die 
fa:IIIK•JWini•  w.  12.U.IftlW  a:!•  A1111r  ._ EM&&  ~  f6P'-i"'''  Jllr  knmmnn•'• 
WaunNaWl.-,...tA--...... 
18 FlurbereiniaunJSJesetz,  einschlieBlich  von  MaBnah~en zur  s'icherung  eines  nachhaltig 
leistunasflhiaen Naturhaushaltes,  ·  . 
• wasserwinschaftliche und lculturbautechnische MaBnahmen, 
• MaBnahmen  zur  Verbesseruna  der  Marktstruktur  in  der  Land·,  Fisch- und  Forstwin-
schaft, 
- Ma8nahmen zur Erhohuna der Sicherheit an den Kusten der Nord- und Ostsee sowie an 
den  flie8enden  oberirdischen  Gewlssem  im  Tideaebiet  aeaen  Sturmfluten  (Kiisten-
schutz).  · 
Entsprechend  der  Aararstrukturpolitik  liegt  das. Ziel  wasserwinschaftlicher  und  lculturbau-
technischer M&Bnahmen in der 
- Erhaltuna der FunktionstOchtigkeit des lindlichen Raumes, 
- Sich~na_und Verbesseruna der naturlichen Lebensgrundlaaen, 
- Verbesseruna der Lebens- und Arbeitsverhiltnisse in llndlichen Riumen. 
.  . 
Nach  ·den  im  Rahmenplan  der  Gemeinschaftsaufgabe  festgeleaten  Forderunasgrundsitzen 
· k6nnen  in  den  neuen  Bundesllndem  zentrale  Wasserversorgunas- und  Abwasseranlagen  in 
llndlichen  Gemeinden  aef6rdert  werden.  Undliche  Gemeinden,  das  sind  Gemeinden,  ihre 
Qnsteile oder Ortschaften,  die  keinen  Oberwiegend  stidtischen  oder  gewerblichen  Charakter 
haben. 
Beim Bau zentraler Wasserversorgunasanlaaen ist der Erwerb von Flichen, die zum Schutz des 
fOr  die  Sichentellung der Trinkwasserversorguna  benOtigten  Grundwassers  erforderlich  sind, 
fOrderunasflhiJ. 
Die  F6rdei'URI  durch  ZuschOsse  soli  in  den  neuen  Bundesllndem  jeweils  80%  der 
f6rderunasflhiaen Kosten nicht Oberschreiten.  · 
Anwendunpemptlnaer filr diese Forderuna k6nnen  .. das Land und sonstiae KOrperschaft:en des· 
Offentlichen  Rechts  sein.  Diese  dOrfen  die  Fordeimittel  mit  Ausnahme  der  Mittel  zu 
Vorarbeiten  nicht  an  natOrliche  und  juristische  Personen  des  Privatrechts  weiteraeben  oder 
ausleihen.  'Beptlndete.  Aa1111hmen  ktnmen  durch  die  nach  Landesrecht  zustlndige 
IMCiabeh6r4Je  qplusen  warden,  wan Qadurch  .sicberpstellt  wird,  daB  .ein  Vorha~n 
wirtschaftlich &Onstiaer durchaefnhrt werden kann. 
ZU'MildulliMIIWIWt&WJen 1iDd: 
- Vuneile Dlitta li'nd durch -Beitrlp anpme11en zu benkksichqen. 
-Die lanclschaftsOkoloaischen Wirkunaen der MaBnahmen sind zu beachten. 
- Bei der Durcht'Ohruna  cler MaBnahmen  sind  die 'Ergebnisse der  wasserwirtschaftlichen 
Rahmenplanuna  und  der  agrantrukturellen  Vorplanung  sowie  die  Erford~isse des 
Umweh- vnd Natunchutzes und cler Landschaftspflep zu berilcbichtiaen. 
19 Der  Rahmenplan  der  Gemeinschaftsaufgabe  "Verbesserung  der  Agrarstruktur  und  des 
Kustenschutzes  1991"  sieht  fUr  wasserwirtschaftliche  und  kulturbautechnische  MaBnahmen  in 
den  neuen  Bundeslindem  Fordermittel  in  HOhe  von· 215,8  Mio  OM  vor.  Davon  sind  fUr 




77,2 Mio OM 
56,8 Mio OM 
lm  Vollzug  des  Rahmenplanes  1991  wurde  durch  Umschichtungen  innerhalb  der 
Gemeinschaftsaufgabe dieser  Anteil  noch erhoht,  sa  in  Brandenburg  4m  38  Mio  OM  und  in 
Sachsen.um 41,9 Mio DM. 
Das Land Brandenbura gibt an, da8  filr  1991  einen Einsatz von  70~0 Mio DM im  Rahmen der 
Gemeinschaftsaufaabe  "Verbesserung der Agrarstruktur ... " verwendet wurden,  die sich,  ohne 
Angabe  des  Aufteilungsverhlltnisses,  auf  VVasserversorgungs- und 
Abwasserbeseitigungsma8nahmen  aufteilen.  Die  Schwerpunkte  des  Mitteleinsatzes  richteten 
sich dabei .hinsichtlich der VVasserversorgung auf 
- Abl6sung der versoraungsanlagen mit uberhohtem Nitratgehalt im Wasser durch den 
Bau von Offentlichen Versorgungsnetzen mit AnschluB an vorhandene VVasserwerke. 
- Fenigstellung von Anlagen der VVasserversorgung, die vom "Landprogramm(DOR)" 
beaonnen wurden. 
- Errichtung von Wasseraufbereitungsanlagen zur Enteisenung und Entmanganung in 
Offentlichen Versorgungsanlagen. 
Es  wurde  nicht  niher  ausgefUh~,  welchen  Anteil  daran  jeweils  die  FOrdermittel·  der 
Gemeinschaftsaufgabe  "FOrderung  der  Agrarstruktur ... "  hatten  im  Vergleich  zu  anderen 
FOrdennitteln. 
Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommem informien darilber, daB fur  1991/1992 im  Rahmen 
der  Aufaabe  "Verbesserung  der  Agrarstrulctur ... "  fOr  134  · MaBnah~en  die 
i\nwendunasbescheide in H6he von 35,6 Mio DM bewilligt worden  sind ·(Summe aus Kosten 
fur  Planuna  und  Bau),  <lavon  30  Mio  DM · bezualich  1991.  Sacmen-Anhalt  teilt seitens  des 
Landesh_yJieneinstitutes  mit,  von rund 240 einJepnJenen Problempunkten einen  GroBteil mit 
Witteln .....  (jemeipgbaftaaufpbe "Vabeuenm& dec A&rarsuuktur  ...  " zu  tinanzjerp.a, ,Eine 
VollfinanzienmJ war in teinem  der ~ffenden Fllle 1n6atich.  Der  Freistaat Sachsen  hat 
Bewi.Wauaaen per 05.11.1991 vorpaoaamen4 : 
·Trlntwasler:  •  18~6Mio  DM·(Iepllntbil Dez.  1991~ 21,0 Mio DM) 
4 Miaeiluq dellidllitcbea  StaetsminRerium~  tl1r Lu.dwil'llebd, c1a1bi WIJ'IID4 Fonten •  die fa:I*UY  "lli.oa 
VGIIl  2J.ll.1119l.  F6nleme8uhmen  fiir  ,.,mla  WauervenbrJUD••·  UDd  AbwalermlaJtD  ill  lladlicbell 
. G• "whn U. •·h-...  C  r  i•rlae"e"ftebuwa  .AaalaUmd F.iaaazvalumal 
20 3.2.3  NotprGiramm TrlnkwURr 
Der  Bundesminister  fOr  Gesundheit  finanzien  Analysen  in  beluteten  Bereichen  sowie 
modellhafte  Aufbereitunashilfen  in  den  neuen  Bundesllndem.  FUr  du  Notproaramm 
Trinkwuser .wurden  5 Mio  DM  1991  ausaeaeben.  Weitere  6 Mio  DM  stehen  fOr  1992  zur 
vermauna. 
Antrtae  an  das  •NotprO&ramm·  Trinkwuser•  sind  an  die  Fachkommiuion  Sofonhilfe 
Trinkwas.r beim  Bundeqesundheitsamt  zu  richten.  Die  einaehenden  Antrtae  werden  vom 
Selaetariat  cler  Fachkommission daraufhin .  QberprOft,  ob  sie der  Zweckbinduna  entspreehen, 
und ob eine F6rdenma aus ancleren Pqrupmen m6alich ist ocler schon zuaesqt wurde  •. 0... 
Sekretariat prOft weiterhin die DurchfOhrbarkeit des  Antraas  und  &ibt  Empfehlunaen  Qber die 
aenerelle F6nleruapwQrdiakeit,  unabhlnaia von der H6he der fOr du Projekt erforderlichen · 
Mittel.  Die  Antrlae  werden  von  den  bndesaruppen  Trinkwuser  bewWt  unci  in 
Prioritltenlisten  einaeordnet.  Die  endaOitiae  Bewenuna  erfolat  durch  du  Plenum  der 
Fachkommiuion.  Dem  Votum  des  Plenums  wird durcti  das  Bundesaesundheitsamt  aefolat, 
sobald die Zustimmuna des Bundesministen fOr Gesundheit vorliqt. 




Fllcbencleckencle Analysen und Loaistik fOr 
die ftlnf neuen Bundesllnder 
Weitetfllhruna fllchendeclcender Analysen 
Projekt: Gr6ben (Pestizide in Hausbrunnen) 
Projekt: Babe (naturnahe Trinkwuseraewinnuna> 
Modellhafte Enteisenuna/Entmanaanuna (Anklam) 
Moclellhafte Desinfektion beluteter Wisser (Rostock) 
Asbeltanalytik 
5,0  Mio DM 
0,35 Mio DM 
0,05 Mio DM 
0,15 Mio DM 
0,55 Mio DM 
0,60 Mio DM 
0,20MioDM· 
Dem 'Sekretariat der Fachkommiuion liqen weitere 90 Projektanut.ie vor  mit einem Gaamt· 
wen  der Ma8nahmen  von  schltzunasweise  80  Mio  DM.  Da  die  Mittel  des  Notproanmms 
.hierfOr  in  Diner  Weise  ausreichen,  werden  viele  Projekte  aus  anderen  F6rdennitteln, 
insbesondere aus  Mitteln .zur' Verbeueruna  der Aararstruktur finanzien  werden  mQJien.  DW 
Fachkommillion. nimmt eine atsprecbende Koordinieruna vor. 
lm .JI&hmen .u.r  .KDanllaieruDa .bat LB. du I andabyaleneinsdtut Mladebuq ,...,.,.lit, 
da8 tor lreinen der rund 240 Problempunkte zur Trinlcwulerverlcquna in Slchlen·Anhalt die 
VoraUIIIIZUIIJift zur Nnleruna aus dem Notproaramm "Berelcb n-Modellhafte AufbenituDas-
Jailfen• ediiiJa --IMid beldlr PiMnlilnanl uf  andn FaallrmAialla.._ JIMftckpariff• 
werden mul . 
.3.2.4 .Fowle,.  ad.EIItwlcklllnl 
Drl liUFT IJnenzied PJOjekle .auf 4lem  Qebiet.der Triakweswnufberejtuna  JIDd  -Analytik, 
bevorzuat  aus  dem  Gebiet  der  neuen  Bunclesllnder.  Antrlae  lind  an  den  Projekttrller  des 
BMFI' ft1r WUIII'IICimoloaie  unci  Schlammbehlndlunl im  Kemfonchunaszentrum  IC.arlsruhe 
(Aulenldl Da..._)  111 dtidell. £a WUiden Zuwendunaen fOr 16 P,o,;.kll iiD ~  von 
36,1 MiD DM beleitpatellt. (11 Projekta im Jlerekb.'IIiAkwullt.Jilit ca.  34.Mio DM und 5 
21 Projekte  im  Bereich  Analytik  mit ca.  2,1  Mio  DM).  Durch  die  Zuwendungen  werden  bei  11 
der  16 Projekte die Kosten zu  100%  ubemommen.und bei den  ubrigen S Projekten  zu  3S%  bis 
60%. 
Die Projekte des BMFT sind im Einzelnen (Stand 12.12.1991): 
1) Verfahren zur pH-Wert Anhebung bei sehr weichen, sauren Talsperrenwissem 
(Wuserversorguna Chemnitz EWA AG; 60" von 0,99 Mio DM) 
2) Untersuchung von Uferfiltrat der Elbe (TU Dresden,  100" von  1,64 Mio DM) 
3) Venneidung des Nitrataustrags (Hochschule Bemburg100% von 0,63 Mio DM) 
4) VerbesseNnJ der Adsorptionsanalyse (Technische Hochschu1e Mersebura,  100" von 
0, 71  Mio DM)  ·  .. 
S) Wasserautbereitung von Elbuferfiltrat (Wasserversorguna Dresden, 60" von 
1,99.Mio DM)  . 
6) Analytik spezieller Metalle im Wasser der Mulde und der WeiBen Elster (Universitit 
Leipzia,  100" von  1,13 Mio DM) 
7) Untersuchungen auf Schwermetalle in der Freiberger-, Zwickauer- und Vereinte 
Mulde (Bergalcademie Freibera, 100" von  1,21  Mio DM 
8) Schwennetalle in der Wei8en Elster und PleiBe (Akademie Leipzig,  100" von 
.1,13 Mio DM)  . 
9) Trinkwasseraufbereituna aus mit Ammonium und org. Stoffen belasteten Rohwlssem 
(Wasserversorguna Halle, 3S%  von  14,9 Mio DM)  · 
1  0) Einsatz pulverf6nniaer Aktiykohle bei der Aufbereitung von Elbuferfiltrat 
(Wasserversorguna Mqdebura, 60" von 2,00 Mio DM  . 
11) Demonstrationsanlqe in Coswia zur Entfem~&  von Nitrat und org. Steffen 
<Wuservenorauna Dresden, 50" von 7,59 Mio DM) 
12) ADalysenverfahreD .zur .BestiJ1u1wDa von AaenspumD (lnsL tlit .Iso&apen· und 
StntlleufutschunJ LeipDJ,  100" wn  0,~  Mio DM) 
13) .Analysawafahra 1iir ill Jilu-Mesuana voa PAX (Laser Labor Ad1ersbof e. V. Berlin,. 
tOO" von 0,68 Mio DM) 
I  • 
14) Analyte~Werfaluen fi1r Pf1anzenlchutzmiuel auf Basis OC·WD-Tedmik (Univenitlt 
LeipziJ, 100" von 0,41 Mio DM) 
.l.S) Jiewatual wan flhnferfiltrat mjttelsl'o,izitltstests (Medizinitche Abdemie 
Dresden·, 100" von 0,37Mio'DM) 
16) Entwkkl.una eiDes ~Sealors  fllr Oewisler (UniverJidt Roatock, 100" von 
0,23 MioDM) 
22 3.3  lnvestltlonen der Venorpnpanternehmen. 
Die  Investitionsm6&lichkeiten  der  Wuservenoraunasuntemehmen  zur  SicheNn&  der  Trink-
wuserversorauna sind nach Mitteiluna der  15 aro8en Wuserversoraunasun\emehmen und des 
Verbandes  der Untemehmen  fOr  die  kommunale  Wuservenorauna  und  Abwuserbehandlung 
e. v  .durch folaende Randbedinaunaen aekennzeichnet: 
- Die Untemehmen wurden auf Zuschu8buis aefOhrt, haberi also keine Altschulden zu 
tilaen. Deshalb stehen mindestens die Abschreibunaswerte fOr eine Investition zur 
~erfllauna.  · 
- Der kalkuliede Wuserpreis (1,30 bis 1,60 DM je m'Y enthllt einen  Anteil fOr 
Investitionen. 
- Die Liquiditlt der Untemehmen ist anaespannt, weil hohe AuBenstlnde bestehen. 
- Die Haupdut der Investitionen besteht beim Leitunasnetz, das Oblicherweise bis zu 
so• der Mittel erfordert und weaen seines desolaten Zustandes vorranail mit den 
verfllabaren Mitteln der Unternehmen saniei1 werden mu8. 
- Investitionsmittel fOr die Verbesseruna der Wuseraufbereituna stehen nicht in dem 
erforderlichen Ma8e zur VerfOauna. Hier sind auch Ober 1992 hinaus F6rderma8-
nahmen erforderlich, um die Einhaltuna der Orenzwerte bis  1~5aewlhrleisten zu 
k6nnen. Du trifft insbesondere auf kleine Oemeinden zu, die Ober aar keine oder nur 
Ober eine desolate Wasservenoraunasanlqe ve~aen. 
Die Investitionsmittel der 15 Untemehmen (ohne Berlin) betruaen 1991: 




'510  • 
1.050  • 
· t.  750 Mlo DM 
Diese Mittel beziehen  sich sowohlauf die 431  hier aenannten Anlqen, mit denen  etwa 69~ 
.  der  Bev6lkerun&  venorat  werdell,  all auch  auf die  restlichen  4800  Anlqen  der  zentrllen 
Wauei VetiOIIUftJ·  Mit ...  .,. ,.  Alllqen  wild en  AniCblultlld  von  93S  der 
Bev61kerun1 emicbt. DaYOD UbeD nmd 4000 k1einere AnJaaen, die 12,5" der F6rdermenae 
aller Aftllaen be1eitstellen, keine Aufbereitunl des aef6rderten Wauers. 
Die Jnvestitionen wenSen wtwa in 1fiaer HDhe adl  in den foll_ellden Jahren fortauetLt. 
23 3.4  Sanlenaappllne  · 
3.4.1  AUaemelaes 
FOr den vorlieaenden Bericht wurden folgende Mitteilunaen verwendet von: 
- 1' Venoraunasuntemehmen der filnf neuen Bundesllnder 
- Hyaieneinstituten 
- obenten LandesgesundheitsbehOrden 
- Lanclratslmtem und 
- Antrlae an das Notproaramm.Trinkwasser des Bundesaesundheitsministerium 
Es  wurden  Sanienanaspllne  erbeten,  aus  denen  hervorgeht,  durch  welche  MaBnahmen  die 
Trinkwasserverordnuna  bei  Wuserversoraungsanlagen  mit  bekannteo  Beanstandungen  bis· 
Dezember 1995 einaehalten werden wird. 
Diese  Dokumentation  wird  in  der  Folgezeit  von  den  Wuserversoraungsuntemehmen  in 
Zusammenarbeit mit dem  Sekretariat der FKST alctualisiert  und  fortaeschrieben.  So  wird  die 
M6glichkeit  aeschaffen,  eine  Informationsbasis  fur  die  Anpassung  des  Qualititsniveaus 
bezuglich der TrinkwassergQte in den alten und neuen Bundesllndem zu erhalten. 
Die  Beanstandunaen  unterteilen  sich  in  QUalitative  Probleme  (GrenzwertOberschreitunaen  der 
chemischen  oder  bakterioloaischen  Parameter)  und  menaenmiBjae  Einschrlnkungen  (jlhres· 
zeitliche oder durchainaiae Kapazitltsvermindenana). 
AusaelOst werden solche Situationen typischerweise durch: 
- unaenuaende Wasserfassungen, 
- Aufbereitungsanlqen in schlechtem Allgemeinzustand mit Teilausflllen in der Aufbe· 
reitunptechnik oder plnclerter ·Rohwuserbeschaffenheit, 
- MJn&el bei den Rohmetzen. 
Bei Anlapn, bei dalen biDe Beanstaadunpn einaerraaen wurden, WI'  Sanienanasm.Suhmen 
~~~~-~  .. ist von einem mppnmlltipn Problem auszuphen,  da in  der Anfrqe der 
RSt fOr..._ Bericbt V4G Paastandnnpn 4blrcb  •  "'fllll'llell 
wwde. 
Bei  den  mer  beariebenen Sanierunllmllnahmen  handelt es  sich  um  ciol  von  llllbNren 
M611icbbiteD  der  Prableml6sana.  Es  ist  daher  durchaus  mOalich,  da8  in  der  Zeit  bis 
newmber 199.5 a.  •wre {kosrenaonstiaere) .Ma4nahme ~cbaefUhrt wealen ~  Jlie Jicb 
in ein zur Zeit entwickeltes Oesarnttonzept der VetSOI&anasuntemetunen,  z.B.  Zweckwtblnde 
Gder  Stpdtwerh .._  ein&liedert.  Depkbar. wire  z.B. .  .der  V.micbt  .des  Neuhaus  von 
·Wu•en.-zuaunseen-einer-Gruppelw-Gderrem~una. 
24 ~\ 
Ein Beispiel fur eine mittelfristiae MaBnahme ist das  Projekt:  "Sichere Trinkwasserversorguna 
aus Oberflichenwasser im Wasserwerk Rostock", bei dem eine weitergehende Autbereituna des 
Wamow-Wassers  zur  Y.ermindenang  der  Desinfektion  von  Trinkwa5ser  durchaefiihrt  wird. 
Diese  MaBnahme,  die  ein~n Gesamtumfana  von  ca.  32' Mio  OM  hat  und  ein  aemeinsames 
FOrderprojekt der EG  und der Fachkommission Soforthilfe Trinkwasser darstellt, dient nur als 
lnterimslOsuna,  um  bis  zu  dem  &esetzten  Termin  (Dezember  199S)  die  Oberschreituna  der 
Puameter  (siehe  Sanienanastiste)  mittelfristia  zu  verhindem.  Als  lanafristiae · L6suna  der 
Trinkwuserversorauna  in  Rostock  ist ein  Ausweichen  auf ein  anderes  Wasserfassunasaebiet 
S0-10  km  sOdlich  von  Rostock  erforderlich,  was  aber  einen  llnaeren  zeitlicheo  Rahmen 
beanspruchen wird. 
3.4.2  Llste der  SaDienaapplloe (Anbaq C3) · 
Die  komplette  Umsetzuna  des  einaeaanaenen  Datenmaterials  der  San~enanaspllne· in  eine 
standardisierte  und  rQcqeprQfte  Form  einer  elektronischen  Datenbank  ist  zum  jetziaen 
Zeitpunkt (Dezember  1991)  noch  nicht abaeschlossen.  Die  in  der  beiaefOgten  Sanienangsliste 
aufaefuhrten  MIBnahmen  stellen  somit  nur  einen  Teil  der  vorlieaenden  Daten  dar.  Das 
vollstlndiae Material kann im SeJaetariat der FKST einaesehen. werden.  Es ist voraesehen,  in 
3-monatiaem Abstand den aktuellen Stand der elektronischen Datenbank der EO zur Verfuauna 
zu stellen. 
Das der Anlqe C3  zuanande lieaende Datenmaterial stellt den  derzeitjaen  Stand der Kenntnis 
der Wasserwirtschaft und der Gesundheitslmter dar. 
3.4.3  MaBnahmen zur Venollstlndlpna der Sanlenanppllne 
Das  Projekt  "flichendeckende  Trinkwasseranalysen"  dient  auch  der  Oberpnlfuna.  der 
Vollstlndiakeit  der  Sanienanaspllne.  Im  Rahmen  des  Projekts  werden  durch  die 
Gesundheitslmter auch  die  Schutzzonen,  Autbereitunasanlaaen  und  Rohmetze  bewertet.  Die 
Anaaben  werden  dazu  aenutzt,  Sanienmaspllne zu  vervollstlndiaen,  zu  berichtiaen  und  der 
Entwickluna  anzupassen.  Im  Jahr  1993  werden  Ariaaben  zur  Trinkwasservenorauna  in 
weiteren  Orten  Ober die Gesundheitslmter einaeholt,  zu denen  bis dahin  noch  keine Anaaben 
.vorliegen.  Auf diele Weite ist die Oberprilfuna cler Trinlcwa;.c;ersituation .bei allen 7621  Orten 
der filnf neuen Bundesllnder aesichert.  Mitte  1993 wird in den Orten der Stand der Sanienana 
erkundet,  um Gnandlqen filr den Haushalt  1994 und  199S  zu erhalten,  fiir den Fall,  da8 die 
lnvestitionsmittel der Wuservenorpnpuntemehmen Jlicht ausreichen, um die Sanietunppllne 
4urdlzufilhren. 4-1. 
4  Probleme bel der Sanlerung der Trlnkwasserversorgung 
4.1  Wasserdaraebot 
Das  Gebiet der  neuen  Bundesllnder  weist  einen  anaespannten ·wasserhaushalt auf.  Aus  d~m 
Verhiltnis  Wasserdargebot.  (Niederschli&e  ohne  den  ZufluB  von  Elbe  und  Oder)  und 
Wasserbedarf  (s.  Tab.: 4.1)  qibt sich  ein  hoher  Nutzunasarad.  Eine  Reduzieruna  des 
industriellen Wasserbedarfs, die  ~hOhung des  An~ils von Oberfllchenwasser aus 'den FlQssen 
Elbe  und  Oder  und  eine  Mehrfachnutzuna  des  Wusen,  besonden  in  den  industriellen 
Ballunaszentren,  kann  zur Sicheruna der Trinkwuserversorauna enticheidend beitrqen.  Dies 
kann zu einer Anderuna der jetzt vorlieaenden Sanierunaspllne fOhren. 
TabeUe 4.1: Wauerbilanz im Ost}icben Dcutsc;hland 
Wasserdaraebot (Niedenchllle) 
mittleres hydroloaisches Jahr  18 Mrd m3 
Trockenjahr  9 Mrd·m3 
Wasserbedarf 
im Jahre 1989  8 Mrd m3 
hiervon fiir Trinkwasser *)  1,4 Mrd m3 
Nutzunasarad 
mittleres hydroloaisches Jahr  449(, 
hiervon fOr Trinkwasser  7,S" 
Trockenjahr  89% 
hiervon fiir Trinkwasser  1S" 
*)  1989  wurde der  W~~~erverbraucb mit  2381/(E·d) lllpJebeo, liDicblie8licb 
del sebr bobeD W~~~erverlustea aus dem Robmetz  · 
. Dei zukGDftip  W~~~erverbraucb wird  obDe  dieMD  Wuurverlust und  aacb 
EiDipanlllJeD  durcb  EiDftlbrunl  eiDu  aaaeiDIIIIDa  Waaer;r.iMI  unci 
EiDbau voa Waaerzlblem auf 150 ti(E·d) pecbltzt. 
4.2  Robw-n•aarcea. 
Die R.essmm:en fUr die TrintWISStiJewhiDDft& sind: 
-64 S Onmdwuser obae Oberfllcbeawusereiaflil8 
- liS Grundwauer &UJ Ufettiltaat oder 8odenpassaie VOA OberfllcheDwuser 
-Jl"  4imkl ~  OlaerfJidalawwu aus FlieBpwillem, TriAkwassenalspeaa 
und Seen. 
Uber  eineo  Sanienmpplln, tus dem  ilerwlpht, mit welchen  Ma8natnnen  die  Ziele  der 
JW:btlinie  7l/440/EWO .(Qualitlt wa Obertlkheawwer) bis  zum .31.12.199.5  wnvirkUcbt 
Werden k&men Uftd eineft weilaeil, der ·cJie 'dMdelfithell Mdnatnnen im Siftfte der Ricbtlinie 
B0/68/EWO .zum Schutz 4es Onmdwusm ppa V~  enthllt, wild pmU Artike1 
1 bzw. Aftbl6 der Richdinie 9016561£WG  psonden Verichtet wenten.  · 
26 'Ober  die  Vermeiduna  der  Kontamination  des  Grundwassers  mit  Nitrat  sowie  mit 
Pflanzenbehandhmas·  und  Schldlinasbeklmpfungsmitteln  wird  auch  auf  die  Umsetzung  der 
Richtlinien  Nitrat (91/676/EWG) und Pestizide (91/414/EWG)  verwiesen. 
Die  Auswirkunaen  von  wild  Iaaemden,  . Qberdeckten  und  bisher  nicht  lokalisierten 
militlriiChen,  industriellen,  landwirtschaftlichen  und  kommunalen  Altlasten  (z.B.  Munition, 
Xraftstoffe,  Muchinen6le,  Reiniaunasl6sunaen,  Siedlunasabfille  und  chemischen  Stoffe), 
k6nnen jederzeit zu einer zusltzlichen Beeintrlclniauna der Trinkwasserressourcen  filhren,  die 
zu eiDer Eqlnzuna oder Ancleruna der Sanierunaspllne zwinaen wurde.  · 
Baonclete  Malnahmen  zum  Schutz  der  Elbe  und. der  Oder · werden  durch  entsprechende 
intemationale Kommissionen vorbereitet. 
4.3  ScbutzzoaeD 
In  den  neuen  Bundesllildern  sind  9405  Trinkwasserschutzaebiete  mit  1,2  Mio  Hektar  Fliche 
(etwa  11•  · der  Gesamtfllche)  nach  den  Vorschriften  der  ehemaligen  DDR  festgesetzt. 
Allerdinis wurden in der Veraanaenheit die  Reaelunaen  uber  Nutzungsbeschrinkungen  und 
Verbote  hlufia nicht  durchaesetzt.  Emsthafte  Prob1eme  filr  die  Sicherung  der  Trinkwasser-
venorpna entstehen,  wenn  neue  Gewerbebetriebe  und  Wohnaebiete  in  den  Schutzaebieten 
einaerichtet werden sollen. Dies kann sich auf die vorae1egten Sanierungspline auswirken. 
Vorteilhafte  Auswirkunaen  auf  die  Parameter  Nitrat,  Pflanzenbehandlungs- und 
SchldUnasbeklmpfunasmittel  im  Grundwasser  sind  von  der  Zusammenfuhruna  von 
Pflanzenbau  und  Tierhaltuna  zu  erwarten.  Ebenso  lassen  Extensivierung  der  Landwirtschaft 
und  Fllchenstilleaunaen,  die  nach  der  Verordnuna  der  EWG  Nr.  2328/91  zur  Verbesserung 
der Effizienz der A&rarstruktur aef6rdert werden, dies erwarten. 
4.4.  Robraetze 
Die  Belchaffenheit  der Rohrnetze  be[einflu8t  die  Parameter  Eisen,  Mangan,  Trubuna  sowie 
teilweise  auch  den  Geruchsschwellenwert.  lndirelct  ist  sie  auch  fur  erhOhte  Werte  der 
ReaktionsprOdukte der Chloruna (Trihaloaenmethane,  z. B.  Chloroform) verantwortlich,  da bei 
einem  Rohmetz  mit  enormen  Wasserverlusten  in  der  Gr08enordnuna  von  20" 
Kontaminationen  des  Tririkwassers  durch  das  Grundwuser  bei  Druckschwankunaen  im 
Rohmetz  wahncheinlich  sind.  Dieser  Oefahr  kann  nur  durch  eine  erhrrtne  Chltmml  des 
~'lllln-.....amleft. 
Nach  BiniChltzuna  der  15  lf08en Wuservenoraunasuntemehmen  mussen  bis  zu  5011  der 
1to1a .mart  oder erneuen werden • 
• 
Die unaufiChiebbaren Reparaturen am Rohmetz betrqen 0,5 bis 0,8 FlUe je km Rohrllnge im 
lahr. Dabei sind in den 1etzten Jahren verlqte Rohmetze weaen der manaelhaften Qualitlt des 
· Maelrilll and cler v--...llicht Wlftiaer voniiGinriicbea hetmff.ea £1.1 .ue .RohmeU.e.  .  . 
27 Bei  einer  allmlhlichen  Emeuenana  des  Robmetzes  nach  dem  Stand  der  Technik  sinkt  die 
Repuaturrate auf Wene unter 0,1  (1  Fall je 10 km  Rohrll.nae im Jahr).  Wird eine konsequente 
Rohmetzpflqe. betrieben  und jede  mit  modemen  technischen  Mitteln  erkennbare,  auch  sehr 
ldeine Leckqe, unverzOalich  beboben,  so sinkt der  tatslchliche,  durc:h  Leckaaen  verursachte 
Wuserverlust auf Wene unter 1" des ab&eaebenen Trinkwassers. 
4.5  Wauenenorauna Ia llad'lcbea Gemehiden 
In  sehr  vie1en  Gemeiftden  in  llndlichen  Gebieten  versoraen  sic:h  die  Einwohner  mit 
· Trinkwwer aus Anlqen von  landwinschaftlichen  Betrieben,.  Lebensmittelbetrieben oder aus 
Anllaen  der  Nachbam  bzw.  aus  ei&enen  ldeinen  Anlqen.  Insaesamt  wird  aeschltzt,  daJJ 
700.000 Einwohner hiervon betroffeft lind. Der Anschlu8&1'1d der Bev6lkeruna an die zentrale 
Trinkwisarvenorauna  wurde  zwar  in  den  letzen  30  Jahren  sehr  stark  verbessen,  doch 
bestehen  immer  noch  zahlreiche  llhr ldeine  Anlqen,  die  teilweise  nur  weniae  Haushalte 
venoraen. 
Tabelle 4.2: Wuwymor.aun1 in den neuen Bundcsllndem 
OrpnlutiOD  Aazabl der  ·venorate 
w  ..  n ... _.  nJa1en  Elnwohner 
15 aroSe Wasserver- 14.SOO.OOO 
soraunasuntemehmen  52()()1) 
Gemeinden,  2400  600.000 
ehemaliae LPG2> 
Lebensmittelbetfiebe2>'  6300  200.000 
Gaststltten 
1) DICb ZlbJUDJ del a.uadbli--.. 
mit cler DlfiaitiOD: Eiae -tnle W~  im SiaM der hy1illliscben Kontrolle i1t eiae AnJ•1• 
zur  ltladiJID  6ff1Dtlidlla  VIIIOrJWII  vaa  iD  dlr a.,.l mebr  al1  25  Penonea  ( •10 ·  Haushal~)  mit 
T~.  .  .  . 
NICh Zlhlua1 der W~  ill  liD Wanrwerk die O.Umtbtit voa ADlqea cler w....,.ewilutuaa  • 
...ufberlituaa,  • ...,_,  UBd  1p1lcblruq odlr IliiiD  davoa  ala  beloadere  betriebliche  EiDricbtuaJ.Die 
WUMI'Wirtlcbaft Jllaqt  1D 1U liMr Zlb1 voa 6260. 
2)....,.,die-TailkSJ  r•ll  I !hila a-
DanlberhiAaul ....,  awa 100.000 &....-.  dun:h eiAe unbekunte Zahl von Hausbrunnen, 
.von  denen  21.000  in  der  1!hmna1lpD  Dim auf 111ikiobio1oaisdle  Parameter  und  Nitrat  .. ,,....Mt wunten. v--.t. 
Die .~  ldeinen  A1dlpn,· einlchliiMd\ der  Eil&albtutnlth  (Haustmmnen) ma-n·  zur 
5icbenm&  eiDer .eiJIWIDdfreiiD ~~~~~~  in. vlelen  Flllen durch  neue  .zentrale 
Was  IIWIUjWCWdlpn  611Gt. wa ..  a.  Hieazu  mi-.  in  vielen  -Fillen  ·IOWOhl  die 
OJaa;etra  mu wrJeat  wadeD  Ill auc:b  die  Wuseraulbereitunasanlqen  flir  du 6rtliche · 
~  _, _.,, ..-... JD  IbiiriDpa.  Wid  Svluea liqen Dhlreichc 
'Projelae zum Afttchlulan die FemWUBVenoiJDDI aus den Trintwasserta!speneu wr wepn 
... ...,,...... ..  'ln·du·  n  Jn .  den  beuoffeDeA.  Gemeiaden.  .lD  uhlreic:ben 
<ielneilldeD  -'dlicb  wd  MwadiiMJ  ·  IDWie  im  lfllrz  ist  ein  Anschlu8  an  die 
Femwassavmor&UDJ  erfmderlic:b,  wen  das  6rtlicbe  GruDdwasser  aeoaen  hedinate 
18 Sulfatkonzeatrationen Ober 500 mall aufweist.  Brandenbura  mit nur etwa 91  ~ AnschluBarad 
hat linen Nachholbedarf zur Schaffuna zentraler Wasservermraurtasanlaaen.  Der Bereich von 
Neubrandenbura  und  SOdthOrinpn  ist  durch  eine  hohe  Zahl  unvollkommener  Kleinanlqen 
pkennzeic:tmet. die d.urch neuere Wasserwerke ab&el6st werden mussen. 
4.6  Stnaktar der Wauenenorpna 
Seit  19M liDd die Wu.venoqunpanlqen der  15  Bezirke der ebemaliaen  DDR jeweils in 
liMn  wl  ....... lelrieb  W~l  und  Ab~rbehanclluna  (VEB  WAB)  ZUIIIIl.....,... worden,  mit  Ausnahme  liner Vielzahl  kleiner  und  kleinster  Anlqen,  die 
weiterblft ala • Ani..- 10111tipr Reclltstrlpnchaft• bewinschaftet werden (IIebe Tab.4.2). 
Dill lind  cUe  15  Betriebe  von  Potsdam,  Frukfurt/Oder  und  Cottbus  in  Brandenbura; 
Sclnnda, ltallack unci· Neubnndenbura in Mec:ldenbura· Vorpommem;  Mqdebura und  Halle 
io Slcblen·Anhalt;  Dresden,  Leipzia  und  Chemnitz  in  Sac:hsen;  Erfun,  Gera  und  Meininaen 
(Subl)  in TbQrinaen  sowie  Berlin  (Ost).  Neben  den  15  VEB  W  AB  der  Bezirke  bestand  als 
eipnltlndipr lelrieb der ~  Femwuser T~au  als  16. aro8er Versoraunasbetrieb. 
Im  FrGbjabr  1990  ...- lich  die  VEB  in  Kapitalaesellschaften  umaewandelt.  Einziaer 
GaiiJJchafter war die Treuhaadaastalt, auf die du·  Eiaentum der VEB Obefaina. 
Die  Kompetlnl  fOr  die Struktur der Vencqunasuntemehrnen,  insbesondere  fOr  die  Bilduna 
von  Stldtwerken  und  Zweckverblnden  und  fOr  die  damit  verbundene  Entllechtuna  des 
Anllpverm6iens und der lmmobllien der  15 aro8en  Versoraunasuntemehmen lieat nic:ht bei 
der  1'rluhlnclaniCit,  sondem  bei  den  Sddten  und  Gemeinden.  Ein  Sonderrolle  spielt  die 
F~  GmbH Torpu als Qberreaiona1er Betrieb. 
Um m6Pchst IChnell unci unkompliziert die Verantwonuna fOr die Enttlec:htuna in kompetente 
Hinde  zu  lepn,  sind  die  Aufsichtsrlte  aller  Gesellsc:haften  im  Sinne  der  EiaentOmer 
(Xommunen  unci  Linder)  beiiUt  und  entsprechende  Enttlec:fltunaskommiuionen  aebildet 
worclln.  Die 1'rluhudlnltalt bat auJerdlm  voraac:hlapn,  EiaentOmeraerneinschaften  in der 
leobtlform  .  einea  eiDptrlpnen  VereiM  (e. V  .)  zu  &rilnden,  an  die  Aktien  cler 
Aktilqeallschaftln  Oblrpben  bzw.  Geschlftsanteile  der  Gesellsc:haften  mit  beschrlnkter. 
Haftun&  (GmbH)  ftOiarie11  Obertnpn werden.  Zweifellos  k6nnte  die  Treuhandanstalt ·damit 
Jlbr, ICIIalll  1111  4er  ibr Aicbl  zullltlendln  V.antwonwaa  tor  die  EDu"Jechn•na  .,.,,,,, 
werden. 
·ltizwW• ....  __.. 1lr aile  14  GeniiiCIIaften  (auBer ftr Berlin  and  Pel'nwM11r GmbH 
. Tnrpn) FtJ qtO,...,.....,..ften e. V. ppGDdlt wordla und rrJ:bt•flhia. Da jedach in der 
~  die  BildUIII  I01cber -(Jemelnsc:haften  nic:ht  bei  allen  Kommunen  Alaeplanz 
fiDd, die d•.....-dielal Gemlinlchaften auch nicht ats MitJlild belaetaeteu lind, t1at slcb die 
Olwa ...  --a'11n .-iltaua  31.12.1991 •·•  7  c11r u Quei'ICM'-arfolat .  . 
Solanp die Strutturlndenmpn nic:bt  qeschlouen sind,  die  voraesehenen  Zweckverblnde 
'mid ltldtwa•11ic:bt tift Aufpben lbemotiiiiaeat tndJer!  urad die msdndipn aen.inden die 
Vm""""""'l JAr  6  W~  nicb1  ends&Oitia  fatleleat  hlben,  aw8  mit 
Anderunaen cJer SlnienaftasPJine aeNCMet werden. 
29 4. 7  Allalytllcbe Koatrolle del Trlakwaaen. 
Durch die Eiaenkontrolle der Wasservenoraunasuntemehmen und die amtliche Kontrolle durch 
die  Gesundheitllmter  ist  die  •Jaufende  Kontrolle•  aemU  Anhana  II  der  Richtlinie 
80/778/EWG aewlhrleistet. Untenucht werden  mind~tens folaende Parameter : 
Geruch,  Geschmack,  Trilbuna  (Auuehen),  Temperatur,  Leittlhiakeit,  pH-Wen,  Restchlor, 
Nitrate, Nitrite, Ammonium,  ~iforme, E.coli und Koloniezahl bei 22 OC und 36 OC. 
Die reaelmUiae Kontrolle , AnhanJ U cler Richtlinie wurde unverzOalich nach .dem Beitritt der 
neuen  Bundelllnder  mit  einem  •SofortprOJramm  Trinkwuser  1990 ·•  unter  Beteiliauna  der 
WISIII'VII'IOIJunpuntemehmen  der  alten  Bundesllnder  in  etwa  700  Versoraunasiebieten 
bqonnen.  Sie  wird  1992  una  1993  fllchendeckend  fortaesetzt.  Diesem  Bericht  liegen 
vollstlncliae Analysen fOr 431 Wauervenoraunasanlqen bei.  .  . 
Gelqentlic~ Kontrollen  aufarund  besonderer  Notsituationen  k6nnen  jederzeit  unverzualich 
ausaefOhn  ~.  nachdem  die  technischen · und  personellen  Voraussetzunaen  in  den 
Wwervenoraunasuntemehmen  und den  Landeshyaieneinstituten  1991  abaeschlossen  werden 
konnten.  . 
Bis zum Abschlu8 der enten fllchendeckenden reaelmUiaen Kontrolle  ist arundsltzlich noch 
mit einer Zunabme oder Anderun& der Sanierunaspllnc zu  rechnen,  insbesondere wenn  bisher 
unbekannte  Altluten aus  militlrischem,  industriellen oder  kommunalem  Bereich  oder  bisher 
nicht vermutete  Kontaminationen  durch  landwinschaftliche Tltiakeit entdeckt  werden  sollten, 
was  ni~ht ausaeschlossen werden kann. 
4.1  FIDaazleruapbedarf uad Prloritlt der Ma8nah1111a 
Zur Abschltzuna des .finlnzbedarfs dienen die folaenden zusltzlichen Anaaben: 
Pie 15  arolen  Wwervenorpnasuntemehmen  der  neuen  Bundesllnder.  schltzen,.  daB  mr 
folpnde · .  Ziele:  EiDbaltuaa  c1er  Oleazwene  c1er  TrinkwV,  Sallieruna  der 
Wusenauaunasnetze,  Amchld  wn HI1Dem  in  1deinen  Gemeinden  an  die  zentrale 
TriDkwauaverJOI'IUDI  ia ....  aat  30  Mld. DM aufaeweadet  werden  ml1uen  MDCI  ZJNat  wie 
folat:  .  .  . 
- fOr SeiNtzwaaa 
- AmbaD 14i•i111r VetJOljWPjitabunde 
~ Anldllul wn 70G.GGO BINohnem, die 






5,0MrdDM - Sanierung und Ausbau von Rohmetzen, 
insgesamt SO.OOO km Rohre 
Summe 
14,0 Mrd DM 
30,0 Mrd DM 
Damit  liegen  die  Investitioner.  der  Versorgungsuntemehmen  der  neuen  Bundeslinder  je  m
3 
Trinkwasser  sogar  hoher  als  diejenigen  der  alten  Bundeslinder  (insgesamt  2,S  t,ird  DM  im 
Jahr). 
Durch ein seit 1991 erhobenes Entaelt von  1,30 DM bis  1,60 DM je. m3 sind Investitionen von 
1, 7S Mrd DM aesichert.  · 
Einer Erh6hun& des Wuserpreises sind in den neuen Bundeslindem Grenzen gesetzt. 
31 5. Zusammenfassung und SchluRfolgerungen 
In der Bundesrepunblick Deutschland ist die  Versorgung  der Einwohner  mit Trinkwasser einc 
Selbstverwaltungsaufgabe  der  Gemeinden.  Dabei  mussen  die  Normcn  der  TrinlcwV  erfiillt 
werden.  Die  Uberwachung  der  Trinkwasserqualitit  ist  einc  Aufgabe  der  zustlndigen 
Landesbeh6rden.  Ziel  der  Politik der Bundesregierung  ist es,  der  Bevolkerung  einwandfreies 
Trinkwasser in ausreichender Menge  weitgehend. Ober  zcntrale  Wasserversorgungsanlaaen  zur 
Verfiiguna zu stellen. 
Die  bisherigen  Ma8nahmen  haben  bereits  zu  einer  "O_bereinstimmung . mit  den  meisten 
Anforderungen der Richtlinie 80/778/EWG aefiihn, auch bei Blei,  Cadmium  und Quecksilber. 
Bei  •pestiziden oder lhnlichen Stoffen•  kOnnte  sich  aus  den  zu  erwaitenden  Untersuchungen 
eine  lhnliche  Situation  ergeben,  mit  Ausnahme  des  aus  der  Elbe  indirelct  als  Uferfiltrat 
gewonnenen  Roh~asse~  fiir die Trinkwasserversorgung. 
Nach  de~ bisher vorliegenden Sanierungspllnen zcichnen  sich Schwierigkciten ab  im  Hinblick 
auf  die  Unterschreitung  bzw.  Einhaltung  der  in  Deutschland  geltendcn  .Grenzwene  der 
TrinkwV fiir folgende Parameter: 
Eisen,  Mangan,  Geruchsschwellenwen,  Trihalogenmethane (Haloforme),  Nitrat,  pH-Wert  und 
Aluminium. 
a) Eisen, Mangan, Geruchsschwellenwert und Aluminium 
FOr diese ?arameter ist die zulissige HOc:hstkonzcntration  (ZHK)  der Richtlinic  801778/EWG 
in der gleichen  H6he wie der Grenzwert der TrinkwV.  Abweichungcn  konncn  nach  Artikel  9 
der Richtlinie vorgesehen werden. 
b) Trihalogenmethane (Halofotme) 
Der Grenzwen fiir diesen Parameter ~urde in der TrinlcwV nach Artikel 7 Abs.S der Richtlinie 
801778/EWG  festgelegt.  Eine  ZHK  besteht  nicht.  Sofem  die  SanierungsmaBnahmen, 
insbesondere bei den  Rohmetzen,  nicht ausreichen sollten,  den  Zusatz von  Chlor erheblich  zu 
senken, wird sich die Bundesregierung·gezwungen sehen,· den Grenzwen von z.Zt. 0,025  mg/1 
Trihalogenmethane, vor\ibeiphend heranfznsetun. 
~)pH-Wert 
Die ~  wemen  dazu  tiilnn, da8  der O~enz~ch  pH  6,5  bis  9,5 
einaehalten werden wird. 
d) Nitrat 
Umfuareicbe qraatndctureUe .Va.~Dderuapn JW1 die pammebr einbeitlicbe A.aweaduna 4es 
Wusena:hts, Dfangendtteh«:bts  und  Pflmaenschutzta:hts  ttqen zum  Teil  tchon  heute  zu 
eiDer  VenniAclenlna  4ier  Gew1sselbelasUm&  . 4urdJ  Nittat  {Wld  ebenso  durdl 
Pllanxnbebandlunp- und  Scbldlinpbeklmpfunasmittel) bei  Mit  der pplanten DOnaemittel-
AnwendunasverordnunJ  mllen wesendiche  Teile dcr Richtlinie 91/676/EWG  (Richtlinie  des 
·ltates ·'YOm  12.12. ti9l mm  SdNtz der Gewiner vor  Verunreinigungen  dutch  NW:at  aus 
Ja:ndwiltscbaftlirba Quelll=n)  tucbaida:\end in 1J3tionales Recht umgesetzt werden.  Eine mt 
4ie .  .Rqeln 4et ~  fachHcben  Pzuis ausvrichtete ordmmgsgemaBe.  I ,pndhewitt.srhaftung 
32 wird damit  unterstiitzt  und  zu  einer erheblichen  Abnahme  des  Nitrateintrages  in  die  Gewasser 
beitragen. 
Unter  Berucksichtiguna  der  bisherigen  MaBnahmen  lassen  sich  folgende  SchluBfolgerungen 
ziehen: 
- Vorrangig  sind  MaBnahmen ·  .durchzufiihren,  durch  die  die  Konzentrationen  von 
toxischen  Stoffen  im  Trinkwasser  soweit  vermindert  werden, · daB  Grenzwert-
Qberschreitungen auf Dauer vermieden werden. 
- Die darilberhinaus verfiiabaren Mittel der kommunalen Wasserversorgungsuntemehmen 
mQssen  fOr  die  Sanieruna  der  Rohmetze  eingesetzt  werden.  Rohmetze  erfordem 
&rundsltzlich bei intakten Wasserversorgungsanlaaen 70 bis 80%  der Investitionsmittel. 
Bei  dem  desolaten  Zustand  der  Rohmetze  in  den  Gemeinden  sind  die  anteilmi6igen 
Investitionsmittel fiir die Rohmetze vermutlich hOher 'als 80%.  Durch die Sanierung der 
Rohmetze,  verbunden  mit  einer drastischen  Einsparung  des ·.privaten  Verbrauchs  von 
190 Liter je Einwohner am Tag auf 100 bis  150 Liter ohne Komfortverzicht,  kann  die 
Verwendung  belasteter  Rohwisser  fur  die  Trinkwassergewinnung  eingeschrinkt  oder 
einaestellt  werden.  Die  Sanierung  der  Rohmetze  hat  auch deswegen  Vorrang,  weil 
desolate  Rohmetze  zu  einer  QberhOhten  Chlorung  mit  der  damit  verbundenen 
uberh6hten  Bildung  von Trihalogenmethanen  Anla6  geben.  Erst  bei  intaktem  Rohmetz 
mit  weniger  als  1%  Wasserverlusten  durch  Leclcagen  im  Boden  kann  hygienisch 
einwandfreies Trinkwasser,  wie. z.B.  in Berlin oder Miinchen,  ohne Desinfektionsmittel 
verteilt werden. 
- Fur die drinaenden MaBnahmen zur Verminderung der Belastung mit Aluminium,  Eisen 
und  Mangan,  zur  ErhOhung  des  pH-Wertes  sowie  zur  Verminderung  von  Geruchs-
schwellenwert  und  Firbung  stehen  den  kommunalen  Versorgungsuntemehmen  in  den 
nichsten Jahren nicht geniigend Mittel zur Verfiigung.  . 
- Zur  Sicherung  der  Trinkwasserversorgung  der  Ballungsgebiete  Dresden,  Chemnitz, 
Leipzig,  Halle,  Mqdebura, Berlia und  Rostock  muB die  Ausarbeitung  neuer ·Korizepte 
finanziert  werden,  durch  die  insbesondere  neue  MOglichkeiten  der  Autbereitung  von 
Obertllchenwlssem von  Elbe,  Saale,  Warnow  und  Oder,  verbunden  mit einer  Boden-
passqe, aufaezeiat werden  und  die  es  erlauben,  die  FluBauen  in  die  Trinkwasserver-
soraung einzubeziehen.  Damit Iiden sich Kreisllufe schaffen,  mit denen ein Ausgleich 
zwischen WuserdarJebot (Niederschll&e)  und Wasserbedarf erzielt wird  und  durch  die 
die  Grundwasservorrite aeschont  werden.  Die  Kommunen  miissen  iiberregional  in die 
Lqe -venettt werden, die entsptechenden Llndereien als Emolungs-, Naturschutz- und 
Trinkwuserldlutf&ebi.ete ~tea  wul ~  .Me.hrfa.chnuu.una zu ermoglichen. 
- Besondere  Aufmerlaamkeit  mfu&dert  die  Situation  der  einzeln  ~ehenden  Hiuser, 
C-ehAfte,·  .Baur.mla6fc  uod  Gut1Wten  mit  Austlugs~a:kdu'.  Von  mesen  mit 
•EinzelbruMen•  oder  Einzelwuserversorgunaen  · ausgeriisteten  Gebiuden  sind 
schltzunasweise 700.000 Einwohner betroffen. 
Wegen  der  ftach  unpnGpnden  Dltentqe  und  der  Dhtreichen  £influssc  auf  die 
~.  4i.e  .iJD  Kapilel  4  ·auJf'llhtlicll  daraestellt  wurden,  erklirt  sich  die 
Bundesreaieruna bereit, uber den Fortaana der Sanierungen emeut zu berichten. 
33 So 





Regierung der Bundearepublik Deutschland 
an 
die Kommission  der Europiischen Gemeinschaften 
vom 
10.  Januar  1992 
Richtlinie des  Rates  vom  04.  Dezember  1990  uber die 
in Deutschland geltenden ObergangsmaBnahmen  fur  be-
stimmte Gemeinschaftsvorschriften  Uber  den  Umwelt-
schutz  (90/656/EWG) 
bier;  Verpflichtung zur Meldung  der Gebiete,  in denen 
die Grenzwerte der Richtlinien 80/779/EWG, 
85/203/EWG  sowie  82/884/EWG  nicht eingehalten 
werden  konnen  sowie Vorlage  von  Plinen zur 
schrittweiaen Verbesserung der Luftqualitat 
bezUglich Schwefeldioxid und  Schwebstaub ent-
sprechend Art.  3  Abs.  2  der Richtlinie  . 
80/779/EWG  im  Gebiet der neuen  Bundeslander 
- 2  -
Nach  der Richtlinie 90/656/EWG  ist die Bundesrepublik o.eutsch-
land verpflichtet,  bis  zum  31.12.1991  Gebiete  in den  neuen 
Bundeslindern  zu  melden,  in denen die Grenzwerte  und  Leitwerte 
der Luftqualitat  fUr  Schwefeldioxid  und  Schwebstaub  (Richtli-
nie  80/779/EWG),  die Luftqualititsnormen  fUr  Stickstoffdioxid 
(Richtlinie 85/203/EWG)  und  die Grenzwerte  fur den  Bleigehalt 
der Luft  (Richtlinie 82/884/EWG)  nicht  eing~halten werden  ken-
nen. -52  -
Fur die Richtlinie  80/779/EWG  sind daruber  hinaus  bis  zum 
31.12.1991  Plane  zur schrittweisen Verbesserung der Luftquali-
tat bezuglich Schwefeldioxid  und  Schwebstaub  zu  ubermitteln. 
I.  Gebiete,  in denen die Luftgute  noch  nicht  dem  EG-Recht 
entspricht 
a)  Schwefeldioxid und  Schwebstaub 
In den  neuen  Bundeslandern  kommt  es  insbesondere  in 
den  industriellen und  stadtischen Ballungsgebieten 
sowie  bedingt durch  Ferntransporte  auch  im  Erzgebirge 
bei  Schwefeldioxid  und  Schwebstaub  zu  Grenzwertuber-
schreitungen  (vgl.  Abschnitt II). 
b)  Stickstoffdioxid 
Bezuglich Stickstoffdioxid konnen  auf  Grund  der ge-
ringen Datenbasis  und  bisher fehlender  flachendecken-
der Messungen  nur  Trendaussagen  getroffen werden. 
Wahrend  in Mecklenburg-Vorpommern  Grenzwertuber-
schreitungen nicht festgestellt  werden  konnten  und 
fur  l992  nur  punktuell erhohte Konzentrationen  zu  er-
warten  sind,  ist eine Grenzwertuberschreitung  in 
Sachsen-Anhalt  in drei  Untersuchungsgebieten  (Stand-
orte mit  chemischer  Industrie,  Anlage  1)  zu  erwarten. 
Ebenfalls  im  Raum  Berlin sind Grenzwertuberschreitun-
gen  nicht  auszuschlieBen. 
Auf  die  NO  -Immissionen haben die Verkehrsemissionen 
X 
erheblichen EinfluB.  Die  zunehmende  Umstellung  auf 
Pkw  mit  geregeltem Dreiwegekatalysator wird die  NOx-
Immissionen  gunstig beeinflussen.  Im  ubrigen gelten die Ausfuhrungen des  Abschnitts  II  fur  die anlagenbe-
zogenen  NOx-Emissionen  entsprechend. 
c)  Bleigehalt in der Luft 
Hinsichtlich des Bleigehaltes der Luft  lassen stich-
probenartige Untersuchungen  auf  eine weitgehende  Ein-
haltung der Grenzwerte  schlieBen,  wobei  in  einem  Un-
tersuchungsgebiet  von  Sachsen-Anhalt  Oberschreitungen 
zu erwarten sind  . 
.. 
Grundsatzlich kann  nicht ausgeschlossen  werden,_ daB 
auch  in anderen Gebieten einzelne Grenzwertuber-
schreitungen in  Zukunft  moglich  sind. 
Zu  Einzelheiten wird  auf· Anlage  1  verwiesen. 
Die  sehr schnelle Umstellung  auf bleifreies Benzin 
laBt  schon  1992  eine deutliche Herabsetzung der Blei-
immissionen erwarten. 
II.  Plane  zur schrittweisen Verbesserung  der Luftgualitat 
bezUglich Schwefeldioxid  und  Schwebstaub 
Die  schrittweise Einhaltung der Vorschriften der Richt-
linie 80/779/EWG  uber Grenz- und  Leitwerte der Luftqua-
litat fur  Schwefeldioxid  und  Schwebstaub  in den  neuen 
Bundeslandern wird durch die mit  dem  Einigungsvertrag 
vollzogene Obernahme  des  Umweltrechts  der  Bundesrepublik 
Deutschland gewahrleistet. 
Kernpunkt  ist hierbei der  fristgemaBe  Vollzug des  in den 
neuen  Bundeslandern seit dem  01.  Juli  1990  geltenden 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes,  einschlieBlich der  zu -~-
seiner Durchfuhrung erlassenen Rechtsverordnungen  und 
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften. 
Nach  §  67a  Abs.  3  BimSchG  i.d.F.  des  Einigungsvertrages, 
Anlage  I,  Kap.  XII,  Abschnitt II,  Buchst.  c)  gelten ahn-
lich strenge Sanierungsfristen nach der Technischen  An-
leitung zur Reinhaltung der Luft  vom  27.  Februar  1986 
(GMBl.  s.  95,  202)  wie  in den  alten Bundeslandern  auch 
fur  das  in Artikel  1  des  Einigungsvertrages genannte 
Gebiet.  Die  Fristen sind lediglich  urn  ein Jahr verlan-
gert worden  (Anlage  2);  Vergleichbares gilt gem.  Eini-
gungsvertrag,  Anlage  I,  Kap.  XII,  Abschnitt III,  Nr.  4 
fur die der GroBfeuerungsanlagenverordnung  vom  22.  Juni 
1983  (BGBl.  I  S.  719)  unterfallenden Anlagen. 
Wahrend  bei  Neuanlagen  das  Immissionsschutzrecht der 
Bundesrepublik  auch  in den  rieuen  Bundeslandern unmittel-
bar Anwendung  findet,  sind Altanlagen,  sofern sie nicht 
stillgelegt werden,  entsprechend diesen  Sanierungsfri-
sten nachzurusten.  Damit  werden alle Anlagen,  die der  TA 
Luft  in·diesem Gebiet unterfallen,  spatestens bis  zum 
Jahr  2000  stillgelegt bzw.  nachgerustet sein.  Bei  der 
Sanierung  von  GroBfeuerungsanlagen  in den  neuen  Bundes-
landern ist der  AbschluB  der Nachrustung  von  Altanlagen 
bis  zum  30.06.1996 durchzufuhren. 
Ebenso  werden die Anforderungen  fur  den  Einsatz  von 
Braunkohlebriketts  (Verordnung  uber Kleinfeuerungsanla-
gen),  den  zulassigen Gehalt  an  Schwefelverbindungen  in 
leichtem Heizol  und  Dieselkraftstoff  (Verordnung  uber 
Schwefelgehalt  von  leichtem Heizol  und  Dieselkraftstoff) -~-
sowie bezuglich des  Bleigehaltes  im  Benzin  (Benzinblei-
gesetz)  durch den  Einigungsvertrag,  Anlage  I,  Kap.  XII, 
Abschnitt III,  Nrn.  1,  2  und  6  (Anlage  2)  fur die  neuen 
Bundeslander geltendes Recht  und  die Fristen modifi-
ziert.  Diese Vorschriften sind spatestens bis  Ende  1994 
umzusetzen. 
Fur das  gesamte  Gebiet des  Landes  Berlin gilt  jetzt 
schon ein hochstzulassiger Schwefelgehalt  des  leichten 
Heizols  und  des Dieselkraftstoffs von  0,2  Gew.-%. 
Die _Einhaltung  des  genannten  Fristengefuges  sowie  die 
Durchsetzung der  von  den  Bundeslandern aufzustellenden 
Luftreinhalteplane und  der z.T.  schon  erlassenen Rechts-
vorschriften  (u.a.  Smog-Verordnung)  bilden die Grundlage 
und  den  Rahmen  fur die schrittweise Verbesserung der 
Luftqualitat,  auch  bezuglich so2  und  Schwebstaub,  in  den 
neuen  Bundeslandern. 
Mit  der konsequenten  Einhaltung der o.g.  Fristen wird 
die Durchflihrung des  EG-Rechts  in den  neuen  Bundeslan-
dern  fristgerecht gewahrleistet. 
III.  Meldungen  der  neuen  Bundeslander 
Zur  KonkretisieTUng der unter i. und  II.  gemachten  Aus-
sagen  sind als Anlage  1  Mitteilungen der Lander  Berlin, 
Brandenburg,  Mecklenburg-Vorpommern,  Sachsen,  Sachsen-
Anhalt  und Thuringen beigefugt. 
Erganzend wird darauf hingewiesen,· daB  im  Grenzbereich -~-
zu  Polen und  der CSFR  durch grenzuberschreitenden Trans-
port von  Luftschadstoffen erhohte Konzentrationen auf 
deutschem Gebiet auftreten,  wodurch  vor  allem  im  Erzge-
birgsraum die Grenzwerte der EG-Richtlinie  80/779/EWG 
uberschritten werden. BERLIN 
I  I  vorbemerkuog 
Die Aussage,  ob in GebiP.ten  die EG-Grenzwerte eingehalten werden, 
setzt eine Hessunq  voraus.  Die  Messunqen  wiederum sind an MeS- und 
Auswertemethoden  qebunden,  die die EG-Richtlinien vorgeben.  Beurtei-
lungszeitraum ist das Kalenderjahr,  bei so2  und  Schwebstaub das Tro-
penjahr vom  1.  April bis 31.  Mirz  und  zusitzlich das Winterhalbjahr 
vom  1.  Oktober bis  31.  Mirz. 
Da  eine richtlinienkonforme apparative Ausstattung zur LuftqQteQber-
wachung  im  Beitrittsgebiet nicht vorhanden war,  k6nnen  die Messungen 
fruhestens  filr das  laufende  Kal~nder_j_a~-~  1~!~  ~--das  -~o~-'!.~~hr 1991 
und  fQr  das  Winter~albjahr 1991/1992  durchgefQhr~ verden._ E~ne ~e­
richterstattunq  zum  31.  12.  1991  an die  Kommi~sion.der EG  ist aus 
diesem Grund  nur mit erheblichen Einschrinkunqen m6qlich. 
Die Vorlage  von  Sanierungsplinen setzt neben der  Luft~temessunq ein 
Emissionskataster und  eine Vrsachenanalyse voraus,  ua die Wirksam-
-keit der  ~inderunqsma6nahmen zu  QberprQfen und dann  zu optimieren. 
Auch  das ist formal  nicht bis zum  31.  12.  1991  mOqlich. 
t---
Zum  jetz1gen Zeitpunkt k6nnen vir daher nur einen unvollstindigen 
Bericht auf der Grundlaqe der zum  jetzigen Zeitpunkt bereits vorlie-
qenden  ~enn~nisse abqeben  •. Ein Bericht,  der  d~n AnsprQchen  der 
Richtlin~en genuqt,  k~~n frUhestens  Ende  1992  abgegeben  werden~ 
------------:------------------- - - ·--
II.  Derzeitige Kenntnisse  Qbe~ 4ie BQhe  der »elaltgng dgrch Luft-
scbadstoffe 
t"iir das Land Berlin ~den  von .was  bezfkJl J ch dar JUcbtlinien 
80/779/DlG i1ber Granzwerte und Le.itwerta far schwefeldioxid und 
Schwebestaub sowie bezQqlich der Richtlinie 85/203/IMG Ober Luttqua-
litltsnormen fQr Stickstoffdioxid in der Verganqenheit Oberschrei-
tunqen von Grenzwerten qeaeldet. Die Auswertung der Ke&ergebniase des  ers~en 6albjahres 1991  lA&t  den 
Schlu8 au,  daB  die Kanzentrat.ion von SChvefeldiox*d und Scbvebitaub 
ia belgetretenen Teil des Landes Berlin ua etwa  20  '  h6her iat ala 
ia Westteil.  BezGglich der ¥onz~t~ation von  Stickato~~dioxid sind 
weitere Erhebungen notvendig. 
Aufgrund der bisher vorlieganden  Me8da~en ~nd unter  BerOc~sichtiqung 
des Klimas der Region  k6nnen  Gren~wertQberschreitungen ia Be-
richtszeitraua bis HArz  1992  fOr  beide Richtlinien nicht ausge-
schlossen werden. 
Bezuglich der Richtlinie 82/884/EWG  betreffend einen Grenzwert fur 
den Bleigehalt in der Luft wurden  in der Vergangenheit keine Ober-
schreitungen festgestellt.  Die  Auswertung der MeSerqebnisse des er-
sten Halbjahres 1991,  in die auch  6  MeBpunkte  ~· beigetretenen Tell 
des Landes  Berlin einbezoqen wurden,  ~rgab Werte von  0,1 bis O,j Mi-
krogramm  Blei  je Kubikmeter.  DiP.s  laBt erwarten,  daB  auch weiterhin 
nicht mit Grenzwertuberschreitungen gerechnet werden  muB. 
III. MaBnahmen  zur .Verminderynq der Belastung durch Luftschadstoffe 
Wegen  der hohen  Schadstoffbelastung der Luft,  und  um  den  Vollzug des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes und  der  zu  seiner ourchfQhrung er-
lassenen Rechtsverordnunqen  und  allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
sowie der EG-Richtlinien auch in dem  beigetretenen Teil.des Landes 
Berlin zu gew!hrleisten,  sind durch den Senat von  Berlin eine Reihe 
von Aktivitlten eingeleitet sowie  zum  Teil.bereits realisiert wor-
... 
- Mit dem  Gesetz  zt~.r  Vereinheitlichung des Berliner Landesrechts  vom 
29.  September  1990  sind die 
Verordnung Qber die restsetzung von  Belastungsgebieten vom  13. 
September  1976 
Verordnung  Qber die  Beqren~ung der  Schwefelgeha~te in der 
Braunkohle vom  15. Januar 1981  (  l  Gew.\) 
ohne  Einschr!nkungen auf den  beigetreten~n Tell des  Landes  Berli~  . 
erstreckt worden.  Durc~ die Belastungsgebiets-Verordnung wurden so-
mit schnellstens die rechtlicben Grundlagen fQr 
die fortlaufende Br.aittlung der  Luftbela~tung 
die Erstellung von  Eaissionska~stern 
die Aufstellunq von LUftreinbaltepllnen zur licherunq der fortlaufenden Bndttlung der LuftbelutUDCJ wrden 
noch i• Jahr 1990 1• O.ttell dla era~en 6  lle&atation•n errichtet, 
die bezQglich Mdtechnik UDd  standqrtwahl den Anforderungen des aun-
dea-I ..  iasionsachutzge  ..  tz  .. und der BG-Richtlinien entapreohen. 
Insbesondere wurde eine Station ala  verkehrs~zogene lle&atelle i• 
Sinne des Anhanqs  III Ziffer 1.1 der Richtlinie 85/203/ENG auage-
leqt.  Weitere  10 Me8stationen aollen i• J~  1992  erri~htet verden. 
Die erforderlichen Ellissionskataster  (qenehmiqunqsbeHQrftiqe Anla-
gen,  Hausbrand  und  Verkehr)  sind ia wesentlichen ia Jahr 1991 fer-
tigqestellt worden,  wobei  sie die Emissionen des Jahres  1989 wie-
derqeben. 
Aufgrund der  Emiss~onskataster wrden Ausbreitunqsrecbnunc)en durch-
gefQhrt,  deren  Ergebnisse varlieqen und  noch  in diesem Jahr zur Ver-
Offentlichung vorbereitet warden. 
Damit  ist· eine relativ genaue Abschltzunq von  Binflu8faktoren auf 
die Belastungssituation ~lich. Bs  ·tonnen Prioritlten in der Vor-
• 
sorge  zur Minderunq der Schadstoffbelastunq besser geaetzt werden. 
·Es ist abSehbar,  daB  fOr  di~ abachlie8ende Ermittlunq der Stick-
stoffdioxidbelastung veitere Brbebungen notwendiq sind •. 
Ein neuer Luftreinhalteplan fOr das Land  Berlin soll fQr·dan Zeit-
raum  ab  199~ erarbeitet verden,  da dar jetzt ~ltige den  Zeitraum 
von  1986 bis 1993  umtaat. 
Ua  die Fortschreibung der Sanierunqsziele  ~uch fOr  den beigetretenen 
Teil des Landes  Berl~n zu  q~leisten  und  aaait die Anvendung  dar 
.Luftreinhalteplanklausel zu er.&glichen,  ist die Eratellunq eines 
Luftreinhaltesotortprogra.aes varqenhen. Dieses soll noch 1991 vor-
'  ·  qeleqt verden.  Dabei vird die sanierunc) beat.ehender Alllaqen  Wid die 
Beqrenzunq des Scbwetel4)8haltea iR araunkoblea ia JUttalpunkt ste-
·hen. 
Bs  ist bereits abzuaehen,  da& veaentliche .Yer"J"ingerungen  geqenQber 
dam  jetzigen Hi  veau der Belastunq .  ai  t  Luftachadstoffen eintreten · 
verden.  Dies •rqibt sicb aus folqen4en 'l'atbeiatlnden: 
1.  "Die  vichti9fte tldliiidlw iwt 1Ift' -~ieb  cler _RAwiclHJ•·•t..cbwet..-
lw4wnl  ... ia RllfDMI* tJ.Iapatac.v., du biab.w .au .zd..  so  t 
del:' ~-..  t aaioa J.a_  OSt.U.il dar Stadt beigetragen bat  • 
.XII  •Jlea s-taJcraftwarken, die Beialll s .ala Br~toff  .. 
einsetzen, ka..t ••it die... J~  nur nocb Beiz61 zu. Binaatz, 
dQ~  c,.·.,. I.;.  ttf(ut le1 ..  katt ""  ~Q#IIIJA\ 1  c:au-,.  g~rgcailbfr ~ 
bisberigen SChwefelgehalten bia au 2,7 Gew.-t aufweist.  Daait 
wird die so2-Emiasion scbon  jetzt ua ca.  55  \  gesenkt. 
2.  Aa  08.  Oktober 1991  hat der Senat von  Be~lin di~ Verordnunq 
Qber die Festsetzung von  Untersuchungsgebieten beschlossen,  in 
der das gesamte Land  Berlin ala Onterauchungsgebiet ausgewiesen 
wurde.  Damit  ist formal  der Novellierung des  BimSchG  Rechnung 
getragen worden. 
Gleichzeitig wurde die  Erweiterung des  LuftqQteme8netzes auf 
den beiqetretenen Teil sowie die  Aufst~llung des Luftrein-
haltesqfortprogrammes betont. 
3.  Hit der Oberleitung der Berliner Braunkohlen-Verordnung ist mit 
Wirkung  vom  01.  Juli 1991  die Verbrennung von  Braunkohlen mit 
einem Schwefelgehalt von  mehr  als 1  Gew.-\ untersagt.  Dement-
sprechend sind durch die Berliner Brennstoffgro8hindler die 
Liefervertrige abgeschlossen worden.  Damit  wird erreicht,  daB 
eine Verringerunq der Belastung mit Schwefeldiaxid von 
rechnerisch rd.  15  \  bereits im  Winterhalbjahr 1991/1992 
wirksam wird. 
Die  Emissionen,  die vom  Ostteil dar Stadt ausgehen,  werden  ab dem 
Winter  1991/92  insbesondere aufqrund der Regelungen bei den Heiz-
kraftwerken  von  51.300  t  so2;a auf rd.  28,000  t  so2;a zurQckgehen. 
Bei  Staub tritt eine  Verrin~erung der Emission von  1~.000 t;a im 
Jahr 1989  auf 9.000 t;a ein. 
Dies wird sich Ortlieb unterschiedlich auswirken,  da  zusatzlich eine 
Reihe von  niedrig emittierenden Quellen,  vie Umschlag- und  Lager-
plAtze in  ~nmittelbarer Wohngebietsnlhe,  bereits stillgeleqt sind. 
Diese haben Ortlieb unverhAltnism48ig hohe Anteile an dar Immis-
sionsbelastung gehabt. 
Im  Qbrigen m6chten wir darauf hinweisen,  daB  die Verordnunq  zur Ver-
minderung schldlicher Umwelteinwirkungen bei austauacharaen Wetter-
lagan  (S~-Verordnung) bereits am  30.  Okto~r 1990 auf das gesamte 
Gebiet von  Berlin ausgedehnt und der gelnderten Situation angepa8t 
wurde. ,, 
IV.  linacbltzung der zukOn(tiqen Bntvicklung 
Weqen  der rascben Anderung der Eaissionssituation ist zur Zeit eine 
zuver14ssige Prognose der kurzfristigen Entvicklung nicht moglich. 
Schon  jetzt kann aber festgestellt verden: 
1.  Bezuglich der Richtlinie 80/779/EWG  fQr  Schvefeldioxid und 
Schwebstaub 
Wegen  des  hohen  Einflusses von Quellen in den  Bundeslandern 
Brandenburg,  Sachsen und Sachsen-Anhalt auf die 
Schadstoffkonzentration in Berlin wird die Einhaltung der 
Grenzwerte  zu  einem vesentlichen Teil von  MaBnahmen  in diesen 
Bundeslandern  abh!ngen.  Es  ist absehbar,  daB  nach dem  31.  12. 
-
1995  in Berlin keine Oberschreitungen mehr auftreten werden, 
wenn  bereits bis  zu  diesem Termin die Emissionen entsprechend 
der 13.  BimscbV  und der TA  Luft, Teil IV  gesenkt verden 
konnten. 
2.  Bezuglich der Richtlinie 85/203/EWG  fQr Stickstoffdioxid 
Unter BerQcksichtiqung des Standes der  Abg~sgesetzgebung u~d 
der Prognose der Verkehrsentvicklunq in Berlin kanri nicht 
a~~qe~chlossen verden,  daB  der Grenzwert fOr Stickstoffdioxid 
im  Land  Berlin bis zum  31.  12.  1995 nicht Qberall eingehalten 
wird,  wenn  nicht in die Bntwicklung des Verkehrsaufkommens  . 
&teuernd eingegriffen wird. ~- Immissionssituation 
Auf  der  Basis  der  fur  1989/90 
folgende  Oberschreitungen  von 
Brandenburg  gegeben: 
vorliegenden  Immissionsdatcn 
EG-luftguteanforderungen  im 
1 .1.  Schwefcldioxid-Staub  (EWG-Richtlinien  80/779  und  89/427) 
sind 
Lund 
Die  Staubimmission  liegt  - abgeschen  von  wenigen  kleinfl~cl1igen 
Gebieten  in  unmittelbarer  Nahe  groBer  Staubemittenten  (z.  B. 
Zementwcrk  Rudersdorf,  einige  Brikettfabriken)  -
- als  Median  der  Tagesmittelwerte  unter  0,15  mg/m 3 
- als  98  %-Wert  der  Tagesmittelwerte  unter  0,35  mg/m 3 • 
Damit  sind  fur  so 2  die  EG-Grenzwerte 
- 0,12  mg/m 3  als  Median  der  Tagesrnittelwerte 
- 0,35  mg/m 3 -als  98  %-Wert  der.Ta~~smittelwerte 
BeurteilungsmaBstab.  Diese  SO  -Grenzwerte  wurden  und  werden 
nicht  uberschritten.  In  der  S~adt  lauchhamme~/Kreis Senftenberg 
lagen  die  Staub- und  SO  -Immissionen  zwar  bis  1990  nur  gering-
fugig  unter  den  EG-Gren~werten,  doch  insbesondere  infolge  mas-
siver  Betriebsstillegungen  werden  die  Immissionen  1991  deutlich 
unter  denen  der  Vorjahre  liegen. 
Der  relativ  geringe  Schwefelgehalt  der  ostelbischen  Braunkohle, 
die  vorwiegend  graBen  Ableithohen  der  Rauchgase  und  die  fur  die 
Schadstoffausbreitung  gunstige  Orographic  bedingen,  daB -trotz 
der  graBen  Oampferzeugerkapazitat  im  Land  Brandenburg,  so2-EG-
Immissionsgrenzwerte  nicht  Oberschritten  werden  .Aller~ings ist 
der  so2-Pegel  in  emittentenfernen  Gebieten,  insbesondere  in  der 
Sudreg1on  des  Landes,  relat;v  hoch  (Jahresmittel  ca.  60  - 100 
~g/m 3 ).  Fernimmissionen  aus  Polen  und  der  CSFR  sind  im  Mittel 
relativ  bedeutungslos  beim  Vergl~ich  zum  Eigenaufkommen  des 
Landes  Brandenburg. 
1 . 2.  St icksto ffdiox id  ( EWG-Richt 1 in ie  85/203) 
Die  nachfolgende  Einschatzung  grundet  sich  auf  Messungcn,  die 
die  Summe  aller Stickoxide  (NO  )  zum  Gegenstand  haben.  GroB-
flachige  Oberschreitungen  des  ~0 2 -Gre~zwerte~ li7gen  im_La~d 
Brandenburg  nicht  vor.  Jedoch  werden  1m  Bere1ch  1nnerstadt1sche 
HauptverkehrsstraBen  selbst  in  mittleren  und  kleineren  Stadten 
wie  Cottbus,  Spremberg  und  Luckau  Grenzwertuberschreitungen 
fur  NO  gefunden.  Hier  sind  zukunftig  verstarkt  systematische 
Messun~eri zur  Quantifizierung  der  verkehrsbezogenen  Immission 
notwendig. 
~.3.  Blei  (EWG-richtline  82/884) 
GroBflichige  Oberschreitungen  des  Bleigrenzwertes  in Luft_la-
gen  im  Land  Brandenburg  nicht  vor.  Nur  im  unmittelbaren  Eln-
fluDbereich  von  Schmelzanlagen  fur  Bleiglas  ohne  ordnungsge-
maBe  Entstaubungen  der  Glaswannen  und  der  Gemengeaufbereitung 
sind Grenzwertuberschreitungen  nicht  auszuschlieDen. 2.  HaBnahmen  zur  Situationsverbes~erung/Sanierungskonzepte 
Oci  den  Luftverunreinigungen  SO  ,  Staub  und  NO  aus  stationaren 
Anlagen  ist  1990  im  Land  Branden~urg i• VergleicA  zu  1989  bereits 
ei~e deutliche  S~nkung der  E•issionen  erkennbar.  Die  Senkung  betragt 
bel  so2  9  %,  bel  Staub  22  ~ und  bei  NO  17  ~ und  ist  insbesondere 
die  Folge  von  ProduktionseinschrankungeA  und  Anlagenstillegungen. 
Des  wcitercn  ist  darauf  hinzuweisen,  daB  per  28.  11.  91  im  Land  die 
nvcrordnung  zur  Verminderung  schadlicher  Umwelteinwirkungen  bei 
austauscharmen  Wetterlagen"  (Smog-Vcrordnung)  in  Kraft  getreten  ist, 
die  9  Smoggebiete  ausweist.  Diese  Smog-Verordnung  wird  direkt  und 
indirekt  die  positive  Entwicklung  im  Immissionsgeschehen 
unterstutzen. 
Im  Rahmen  der  von  der  Fa.  Oornier  Ludwigshafen  bearbeiteten 
Hauptstudie  "Okologischer  Sanierungs- und  Entwicklungsplan 
Niederlausitz"  werden  wesentliche  Grundlagen  fOr  die  5kologische 
Sanierung  in  Untersuchungs- und  Smoggebietcn  gesetzt.  In  Abstimmung 
zwischen  dern  Hauptauftragnehmer  der  Studie,  dem  MUNR  Brandenburg 
sowie  dem  LUA  Brandenburg  soll  die  vom  BMU  finanzierte  Hauptstudie 
Einzelaspekte  im  Sinne  der  Luftreinhalteplanung  enthalten. 
3.  Einsch~tzung der  kGnftigen  Entwicklung 
In  den  kommenden  Jahren  ist  mit  einer  weiteren  erheblichen 
Entlastu~g  der  Atmosphire  von  Luftverunreinigungen  aus  stationaren 
Anlagen  zu  rechnen.  Emissionsseitig  wird  eine  Verminderung  von  so,, 
Staub  und  NO  vor  allern  infolge der  geplanten  Entschwefelungs- und 
EntstickungsrnjBnahrnen  sowie  der  Stillegungen  alterer  Kraftwerke 
auftreten.  Weitere  Schlie6ungen  unrentabler,  nicht  s~nierungsfahiger 
Betriebe  und  Betriebsteile,  Altanlagensanierungen  entsprechend  der 
Fristen  der  TA  Luft,  die  Ourchsetzung  der 
GroBfeuerungsanlagen-Verordnung  (13.  BlmSchV)  bis.  zum  1.  7.  1996, 
die  Errichtung  von  Neuanlagen  entsprechend  der  gesetzlichen 
Vorschriften  ~nd  d~m Stand  der  Technik  sowie  die  Durchsetzung  der 
Einzel{euerungs~nlagen-VO  (1.  BlmschV)  vorrangig  zunachst  durch 
Substitution  von  Braunkohlenbriketts  und  Rohbraunkohle  durch  Heiz51 
und  Erdgas  werden  auch  in  den  uberdurchschnittlich  belasteten 
Gebieten  in  einern  relativ  kurzen  Zeitraum  zu  einer  deutlichen 
Verbesserung  der  Emissions- und  Immissionssituation  fuhren. 
Die  aus  dern  Kraftverkehr  resultierenden  Immissionen  k5nnen  infolge 
gegenlaufiger  Tendenzen  (Erhohung  des  Verkehrsaufkommens,  Minderung 
spezifischcr  Ernissionen)  nicht  mit  Sicherheit  abgeschatzt  werden.  Es 
kann  jedoch  nicht  ausgeschlossen  werden,  daB  der  N0 2 -EG-Grenz~ert 
bis  zum  31.  12.  1995  nicht  uberall einzuhalten  ist,  wenn  n~cht 
generell  umweltvertriglichere  verkehrsplanerische  HaBnahmen  zum 
Abbau  der  Verkehrsdichte  realisiert  verden.  Auch  die  ubrigen 
anthropogenen  lmmissionen  entziehen  sich  infolge  der  Unsicherheit 
der  wirtschaftlichen  Entwicklung  der  Region  einer  qualitativen 
Einschitzung.  Tendenziell  ist  eine  Verbesserung  der 
Immissionssituation  jedoch  unstrittig. ( 
c 
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Aus  den  vor!iegenden  Ergebnissen der  Immissionstiberwachun-
gen des  Jahres  1990,  die  noch durch die  4  Hygieneinstitute 
Greifswald,  Neustrelitz,  Rostock  und  Schwerin  erfolgten, 
kann  keine  Oberschreitung der Grenzwerte  fOr  so2 
un~ Schweb-
staub  nach  Anhang  IV  der Richtlinie  80/779/EWG  in der  Faa-
sung der Tabelle A  im  Anhang  der  Richtlinie  89/427/EWG 
konstatiert werden.  Ebenso  wenig  wurde  der  Grenzwert  fur 
Stickstoffdioxid nach Anhang  I  der Richtlinie  85/203/EWG  im 
Jahr  1990  an  einer der  PegelmeBst~:len erreicht oder Ober-
schritten.  · 
1 
,,.  ···u •e·mr+t······n-·"',_-:~- -- -----
Ein  eindeutiger Nachweis  fur die  Einhaltung des  Grenz-
wertes·  fOr  Blei  in der Luft  kann  !eider nicht  gefOhrt 
werden.  Aus  frOheren  Untersuchu~gen, die stichprobenartig 
erfolgten,  ist jedoch auch  auf die  Einhaltung dieses 
Grenzwertes  zu  schlieBen. 
Einschrankend muB.allerdings angefuhrt  werden,  daB die 
Belastung  in den  grOBeren St!dten,  insbesondere der Alt-
stadtkerne mit einer Vielzahl von  Einzelfeuerst!tten auf der 
Basis  fester Brennstoffe und einer grOBeren  Anzahl kleiner 
gewerblicher Heizanlagen  je nach  Anzahl der Frosttage  ~  Win-
ter  st!rker~n Belastungen unterliegen kannn.  Situationen,  die 
Oberschreitungen der Warnschwellenwerte der  Muster!'imogordnung 
_des  LAI  fOr so2  und  Schwebstaub nach sich ziehen,  sind  in den 
vergangenen Jahren sowohl  in Schwerin als  auch  in  Rostock 
mehrfach  beobachtet  worden·.  Aus  zurOckliegenden  Jahren sind 
auch Medianwerte  fOr  so2 
be~annt, die oberhalb des  Grenz-
·wertes  von  120 pg/m3  im  Jahr bzw.  180 pgtm3  im  Winterhalbjahr 
lagen.  Als  beispielhaft hierfur muB  das Jahr  1987  angefQhrt 
werden.  Diese  Oberschreitungen  betra~en die  inneren «erne der 
Stadte Schwerin  und  Rostock. 
Da  auch  in den nachsten Jahreo solche Situationen nicht vol-
lig  aus~uschli~&en sind.  so~ange noch  geh!uft  Einzelfeuer-
atatten und  k~eingewerbliche Heizanlagen  auf der Basis  fe-
ster Brennstoffe betrieben werden,  wird  zu  gegebener Zeit 
geprQft,  ob  fOr diese Gebiete  Sanierungskonzeptione~ erfor-
derlich werden. Von  einer Smogverordnung  fOr die  genannten  St~dtgebiete 
mOchte  ich jedoch absehen.  da m.  E.  nach entsprechendern 
Sanierungsstand der bekannten Ouellenarten in wenigen · 
Jahren Smogsituationen ausgeschlossen  werden. 
·~ACHSEN  ..) 
1.  Situationsbeschreibung 
Nach  den  hier vorliegenden  Unterlagen  (Basisbewertungen Win-
terhalbjahr  90/91  bzw.  davor  liegend)  ergeben  sich derzelt 
in  folgenden  Gebieten Oberschreitungen von  EG-LuftgUteanfor-
derungen· 
1.1.  Reqierungsbezirk  Leipzig 
Schwefeldioxid  und  Schwebstaub  (Richtlinie  89/4720/EWG): 
GroBflachige  Oberschreltung  im  Stadtgebiet Leipzig und  den 
Landkreisen  Leipzig  und  Barna;  darUber  hinaus  lokalbegrenzte 
. Ubersch~eitungen (vorzugswelse  auf  Kreisstadte  und  groBere 
Gemeinden  beschran~t) in den  Landkreisen Delitzsch,  Grimma, 
Wurzen  und  Dobeln. 
~.2.  Regierungsbezirk  Chemnitz 
Schwefeldioxid  und  Schwebstaub  (Rlchtlinie 89/427/EWG): 
Bei  entsprechenden meteorologischen  Bedingungen  Ober-
schreitung einzelner Bewertungskriterien in stadtischen 
Siedlungsgebieten und  Gemeinden  im  EinfluBbereich des  In-
dustrieballungsraumes  Zwickau/Werdau,  Glauchau,  Meerane, 
Hohen~tein-Ernstthal,  Stollberg,  Limbach-Oberfrohna,  Chern-
- ________ nitz,  Floha_,  -~rankenbeq1 1  Hainichen,  Freiberg run.rie  in  d~_n  _____ _ 
Kammlagen  des  Erzgebirges.  Insgesamt  kann  davon  ausgegangen 
werden,  daB  die~e EG-Grenzwerte  bei ca.  30  % der  Fl~che und 
ca. '75  % der  Einwohner  des  Regierungsbezirkes  Chemnitz  nicht 
eingehalten werden. 
1.3.  Reqierungsbezirk  Dresden 
Schwefeldioxid  und  Schwebstaub  (Richtlinie 89/427/EWG): 
GroBflachige  Uberschreitung der Grenzwerte  in den  Raumen 
Oberes  Elbtal  (Pirna,  Freital,  Dresden,  MeiBen),  Ober-
iausitz/Gorlitz,  Lobau,  Bautzen,  Hoyerswerda,  Boxberg  und 
Osterz-/Elbsandsteingebirge. --~~-
2.  Bereits einqeleitete MADntbmtn 
2.1.  Anpaaaunq der  SMQG-Verordl~qg 
Die  neugeftBte SMOG-Verordnung  wird in KUrze  verabschiedet. 
2.2.  Heizenergietrlqerumstellung 
In  den  Jahren  1991  und  1992  wird die Heizenergietrigerum-
stellung durch Mittel 1us dem  Programm  Aufschwung-Ost  und 
1us  Landesmitteln vorzugsweise  im  Bereich der offentlichen 
Hand  in SMOG-Geflhrdungsgebieten gef6rdert.  Insgesamt  werden 
dadurch  ca.  82  Mio  DM  fUr  ·Investitionen aktiviert. 
2.3.  Emissionsminde~~ng bei GroBfeuerungsanlagen 
unter Leitung des  Amtschef  des  Hauses  wurde  mit den  Be-
treibern von  GroBfeuerungs1nlagen  aus  dem  Bereich der  Ener-
gieversorgungsunternebmen eine erste  Ber~tung zur  Durch-
fUhrung  von  emissionsaindernden MaBnahmen  vor Ablauf  der 
Fristen gemaB  EV  gefUhrt.  Rund  60  \  der Anlagen,  die der 
GroBfeuerungsanlagenverordnung unterfallen,  liegen  im  zu-
stlndigkeitsbereich dieser Unternehmen.  GegenUber  1989  wur-
den  1990  bereits folgende  Emissionsminderungen erreicht: 
19  ' 
23  ' 
39 '· 
Die  Abstimmungen  dazu  werden  weitergefUhrt. 
2.4.  Aufbau  der Umweltverwaltunq 
Mit  dem  01.10.1991  haben  im  F1·eist1at  Sachsen  fiinf  Staat-
liebe Umweltfachlmter ihre Arbeit 1ufgenommen.  Damit ist 
eine wesentliche Vorausaetzung dafur gegeben,  im  Jahre  1992 
Sa~c~ungsplane so  zu qualifizieren,  daB  die geforderte 
Einhaltung der Grenzwerte  in den  Sanierungsgebieten bis  zum 
31.12.1995  moglich erscheint. 
____  ..  ___  . ---- . -- .... -'----
3.  AbSchlieBende  Bemerkupg 
Gebiete  im  Regierungsbezirk  Chemnitz  und  Dresden  werden 
durch  Luftschadstofffrachten  aua  dem  Nordb6hmischen  Becken 
und  Schlesien  (llepublik  .Polen)  zum  Teil  erheblich 
beaufs7hlaqt.  Es  wird  angeregt,  in  den  Bericht  an  die  EG 
expliz1t  darauf  2u  YftVti.en,  daB  Senierung•maBnahmen  an 
dortigen  Anlagen  derzeit  dringender  als  im  Freistaat 
Sachsen  sind  und  in  hobem  MaBe  der  finanziellen 
Unterstutzung durch die BG  bedOrfan. SACHSE N-AN HALT 
Einhaltung  EG-Richtlinien 
Sachsen-Anhelt  hat  als erstes  der  neuen  Bundeslander  mit  Datum 
vom  30.9.1991  eine  •verordnung  zur  Festsetzung  von  Untersu-
chungsgebieten  (Untersuchungsgebiets-Vo)•  erlassen.  Die  in  An-
lage  1  dargestellten  Untersuchungsgebiete  sind  nach  vorliegen-
den  Erkenntnissen  uberdurchschnittlich  durch  Luftschadstoffe 
belastet. 
In  Auswertung  vorliegender  Untersuchungen,  S0 2-Passivsammler-
MeBergebnisse  verbunden  mit  Trendabschatzungen  sowie  Immissions-
kartierungen,  die  zur  Festlegung  der  Untersuchungsgebiete  fuhr-
ten,  werden  voraussichtlich  nach  dem  31.12.1~91 die  EG-Grenz-
werte  in  den  nachfolgend  genannten  Untersuchungsgebieten  nicht 
eingehalten: 
Untersuchungsgebiet  3  (auBer  im  zugehorigen  landkreis  Wanzleber 
Untersuchungsgebiet  4  bis  6 
Untersuchungsgebiet  8  bis  10  (siehe  Anlage  1). 
Im  folgenden  wird  auf  die  in  den  EG-Richtlinien  genannten  Schad-
steffe  e.ing~ga,!lgen.  .. .....  . 
1.  Schwefeldioxid  - Staub  (Richtl.  80/779/EWG  und  89/427/EWG) 
Im  Land  Sachsen-Anhalt  dienen  tiisfier  in  groBem  Umfang  schwefel-
reiche  Brennstoffe,  speziell  Braunkohle  aus  dem.  mitteldeutschen 
Revier,  zur  Energieerzeugung  und  zur  Beheizung.  Vor  allem  die 
Ableitung  der  Abgase .in  niedrigen  Hohen,  wie  es bei  der  E~nzel­
ofenh~~zung der  Fall ist, .fuhrt speziell  im  Winterhalbjahr  zu 
einer  groBraumigen  Oberschreitung  der  Grenzwerte  fOr  Schwefel-
dio::id  und  teilweise  fur  Stau~. 
Es  ist einzuschatzen,  daB  sich  diese  Situation  im  Jahr  1992  noch 
nicht  grundsatzlich  verbessert  haben  wird.  Entsprechend  dem 
Schreiben  ~es BMU  vom  20.8.1991  ist Anhang  IV  der  EG-Richt-
linie  anzuwenden.  Eine  Anderung  der  Tabelle  A liegt mit  der 
Anderungsrichtlinie  89/427/EWG  vor. 
Oamit  ist als  Grenzwert  fur  50 2  80  ~g/m
3  (bei  Staubkonzentra-
tionen  uber  150  ~g/m
3 )  bzw.  120  ~g/m
3  bei  niedrigeren  Staub-
konzentrotioncn  heranzuziehen. 
Als  wesentliche  Grundlage  der  Einschatzung  dienen  Immissions-
meBdaten  fur  1990  des  Landes  Sachsen-Anhalt.  Hier  sind,  zu-
mindest  fur  den  Sudteil  des  Landes,  Konzentrationswerte  aus 
Passivsammler-Ergebnissen  berechnet,  die  eine  ortliche  Ver-
teilungsbeurteilung  erlauben.  Die  Hessungen  des  automatischen 
Netzes  wurden  ebenfalls  zur  Beurteilung  herangezogen. 
In  Anlehnung  an  die  Untersuchungsgebiete  und  die  diesen  zugrunde-
liegenden  Belastungskarten  (Anlagen  2  und  3)  ka~nen die  Gebiete 
folgendermaBen  eingeschitzt  werden: 
UG  3:  GroBraum  Magdeburg  (ohne  Kreisanteil  Wanzleben): 
Oberschreitung  des  S0 2-Grenzwertes  von  120.~g/m,,  bedingt 
durch  Einzelofenheizung  mit  Braunkohlenverbrennung  und  die 
GroBe  der  Stadt  Magdeburg. UG  4:  Harz 
Es  wird  eingeachitzt,  daB  dar  Wintergrenzwert  van  130  bzw. 
180  ~g/•
1  an  den  beaiedelten  Orten,  auf  jeden Fall  in  den 
T~lern,  ub!rschri~ten  wi~d.  Ursache ist auch  hier haupt-
sichl~ch d1e  Behe1zung  m1t  schwefelhaltiger Braunkohle, 
versterkt  durch  das  Relief. 
UG  5:  StaBfurt  - Kothen 
D~e  Gre~zw~rt~  w~rden  na~h  Abschatzung  auch  in  diesem  Ge-
b~et  we1t~aum1g_ube~schr1tten;  die  angesiedelte  Industria 
l1efert e1nen  w1cht1gen  Beitrag  (Staub  und  50
2
).  ·  ' 
UG  6:  Gro8raum  Dessau  - Bitterfeld 
Im  gesamten  Gebiet  ist die  Belastung  als  uber.den  Grenz-
werten  liegend  einzuschatzen,  bedingt  durch  die  Industria 
aber  auch  durch  den  Hausbrand  (Braunkohle-Feuerung).  ' 
UG  8:  Hettstedt  - Eisleben 
Die  Bewertung  erfolgt  analog  UG  5. 
UG  9:  GroBraum  Halle  - Merseburg 
Oie  Belastung  im  ostlichen  und  im  zentralen  Teil liegt 
uber  dem  Grenzwert  120  ~g/m 3  (Industrie-Hausbrand).  Der 
westliche  Teil  (Bereich  Karsdorf)  waist  eine  Staubbe-
lastung  uber  dem  Grenzwert  der  Tabella  8  des  Anhangs  IV 
auf. 
UG  10:  Naumburg  - Zeitz 
Auch  dieses Gebiet  zeigt  502-Werte  uber  dem  Grenzwert 
120  ~g/m 3 •  (Hausbrand  und  Industria,· orogrephische  Lege) 
Neben  diesen  Untersuchungsgebieten  kann  es  ~uch  auBerhal~ ~er 
Gebiete  ZU  ortlichen Grenzwertuberschreitungen  kommen,  solenge 
die  Abgase  schwefelreicher  Brennstoffe  in  o~ringer Hohe  abge-
leitet warden.  Oas  betrifft besonders  die  berschreitung·der 
Wintergrenzwerte  von  130  bzw.  180  ~g/m 3 • 
2.  Stickstoffdioxid  (Richtl.  85/203/EW) 
Die  Einschatzung  bezuglich  der  Einhaltung  des  Stickstoffdioxid-
Grenzwertes  ist ahnlich  problematisch  wie  beim  Schwebstaub,  .da 
auch  nier  z.Z.  nach  keine  flachendeckenden  Messungen  vorgenom-
men  warden.  Auf  der  Grundlage  der  1990  mit  zwei  automatischen 
Gersten  ermittelten MeBergebnisse  und  den  Ergebnissen  der  uber 
zwei  Jahre  (1988 """ 1989)  durchgefuhrten Gesamtt·ag-Terllin-
messungen  (12  Messungen/Tag)  kann  eingeschitzt warden, daB. in 
der fotehrzahl  der Untn-sucttungsgebiete  -deT  Grenzwer.t  eift11ehal- · 
ten  ist.  · 
In  den  Untersuchungsgebieten  3,  6  und_9  i~t·auf Grund  v~~~-o~~ 
Emittenten  (chemische  Industr1e)  mit  Grenzwertuberschreitungen 
zu11indest in "•r  llagebung  dar £aittenten  zu recnnen.  ·  ·  · 3.  Bleigehelt  in der luft  (Richtl.  82/884/EWG) 
Die  Einachltzung  kenn  ebenfella  nur auf einer aehr  geringen  De-
tenbaais  v~rgeno••en verden.  Bei  den  vervendeten  Daten  hendelt 
es  sich  um  Ergebnisse,  die  en  6  MeBatellen i• Rahmen  eines-
Schvebstaub-SondermeBprogrammes  in  Magdeburg  gevonnen  vurden 
bzw.  um  MeBergebnisse  aus  der  vmgebun~ des  Schvermetallemit-
tenten  •KupferhOtte  Ilsanburg•.  Die  Ausvertung  des  Bleige-
haltes  im  Schvebsteub  von  Magdeburg  ergeb,  daB  selbst  an  der 
hochstbelasteten  MeBstelle  der  Bleigrenzvert der  obigen  Richt-
linie nicht  Oberschritten vurde.  Dieser  Aussage  stehen  die  Er-
gebnisse  aus  der  Umgebung  der  Kupf~rhOtte Ilsenburg  gegenOber, 
wo  zum  Teil  erhebliche  Oberschreitungen  des  Grenzwertes  fest-
zustellen  waren  (Spitzenwert:  23  ~g/• 3 ).  Inzwischen  wurde  das 
Werk  stillgelegt.  Demit  si~d ab  1992  Oberschreitungen  der 
Grenzwerte  nur  noch  im  UG  8  zu  erwarten. 
4.  Sanierungskonzeption  und  -plane t:r Gebiete,  in  denen  die 
EG-Grenzwerte  nicht  eingehalten verden 
Die  in  der  EG-Richtlinie  90/656/EWG  genannten  Termine  31.12.1991 
bzw.  31.12.1992  fur  die  Vorlage  von  Sanierungsplinen  fur  die  in 
Sachsen-Anhalt  ausgewiesenen  10  Untersuchungsgebiete  sind  unrea-
listisch.  Aus  heutiger Sicht  sind  bis  zu  den  genannten  Terminen 
lediglich  die  erforderlichen  Strategien  und  Grob-Terminstellun-
gen  zu  nennen. 
Die  Umsetzung  der  in  den  §§  44  - 47  BimSchG  festgelegten  Rege-
lungen  mit  der  Kausalkette  Untersuchungsgebiet,  Immissionser-
mittlung,  Emissionskataster  und  luftreinhalteplan ist vegan 
des  graBen  Aufgaben- und  ~rbeitsumfanges  (10  Untersuchungsge-
biete)  sowie  auf  Grund  der  finanziellen  und  materiellen Hoglich-
keiten  des  Landes  nur  schrittweise  zu  realisieren ..  w· 
Eine  Abarbeitung  der  10  Untersuchungsgebiete  in  einem  Zeitraum 
von  5  Jahren  wOre~ bedeuten:  jades  halbe  Jahr  wire  ein  luft-
reinhalteplan  zu  erarbeiten.  Dies  ist aber  mit  den  zur  Zeit  · 
vorhandenen  personellen  und  materiellen  Voraussetzungen  des 
landesamtes•fur  Umweltschutz  nicht  moglich  und  zum  anderen  auch 
auf  Grund  der  kurzen  Zeitabschnitte  und  des  Nichtvorliegens 
von  relevanten  Daten  unrealistisch. 
In  Nordrhein-Westfalen  wird  fOr  die  Erarbeitung  ein~s luft-
reinhalteplanes  (Beginn  der  Erhebung,  Hessung,  Auswertung,  : 
Aufstellung)  eine  Vorlaufzeit  von  drei  Jahren  zugrunde  ge-
legt,  da  die  Abarbeitung  der  Problemkreise  Immissionsermitt-
lung,  Wirkungsermittlung,  Aufstellen  des  Emissionskatasters 
einen  solchen  Zeitrhythmus  beansprucht. 
Ein  weiteres  Problem  stellt die  kurzfristige  Aufstellung  eines 
auf  relevanten  Daten  beruhenden  E•issionskatasters  dar.  Emis-
sionserklirungen  der  Betr~iber entsprechend  der  11.  BimSchV  und 
der  5.  BimSchVwV  sind  noch  nicht  ~rhoben und  sollen· auf  Grund. 
der  Novellierung  der  11.  BimSchV  erst fur  des  Jahr  1992  erhoben 
werden,  so  daB  1993  erst ein  relevantes  E•issionskataster Indu-
stria existieren wird.  Die  aus  der  Zeit dar  ehemaligen  ODR  vor-
liegenden  Emissonsdaten  fOr  die  Emittentengruppen  Industria, 
Hausbrand  und  Kleingewerbe  sowie  Verkehr  sind  nicht  mehr 
brauchbar. l-'-
Trotz  der  beschriebenen Schwierigkeiten bietet die  mit  der  Fest-
legung  der Unterauchungagebiete  vorgezeichnete  Konzeption  de• 
Land  die  einmalige  M6glichkeit  dar  umfas•anden  Erfasaung  und 
Ana~yae des  Standee  der  Luftreinhaltung  und  Anlagensicherheit 
s~w1e der  Festschreibung  von  Sanierungaplinen. 
D1e!es  Konzep~ wird  konsequent  realiaiert,  um  d&n  Oberwachungs-
behorden  fund1erte  Grundlagen  fur  den  Vollzug  an  die  Hand  zu 
geben.  ·----------------. --------------
Im  Rahmen  des  vom  TOV-Rhein'l;nd  bearbeitete~  ····Ok~"i'ogischeri 
Sanierung~- und  Entwicklungsplanes  fur  den  GroBraum  Leip-
zig,  Bitterfeld,  Halle,  Merseburg•  werden  wesentliche  Grund-
lagen  fur  die  okologische  Sanierung  in  den  Untersuchungs-
gebieten  6,  9  und  10  gesetzt. 
In  Abstimmung  zwischen  o.g.  TOV-hheinland  und  dem  Ministerium 
fur  Umwelt  und  Naturschutz  des  Landes  Sachsen-Anhalt enthilt 
bereits dieser  vom  BHU  finanzierte  Bericht  Elemente  eines 
Luftr"einhalteplanes  bis  hin  zu  Empfehlungen  zur  Verbesserung 
der  Anlagensicherheit  und  moglichst  effektiver,  d.':.  imm;_s-
sionsrelevanter  Emissionsminderungen.  · 
Ahnliches  gilt fur  die  Studie  des  TOV  Bayern  zum  Mansfelder 
Land  (Untersuchungsgebiet  8)_. 
Bereits  heute  sind  durch  Stillegung  von  Anlagen  und  Produk-
tionseinschrankungen  wesentlict~ Emissionssenkungen  einge-
tieten.  Oiese  Tendenz  wird  sich  zukCnftig  in  verstarktem  HaBe 
durch  die  Reelisierung  von  LuftreinhaltemaBnahmen  fortsetzen. 
Dei  zeitliche  Rahmen  der  entscheidenden  LuftreinhaltemaBnah-
men  ist mit  Einigungsvertrag  und  YO  zum  BimSchG  bzw.  TA-Luft 
abgedeckt. 
In  einer ersten  Stufe  wird  die  durch  die  flichendeckende  Brenn-
stoffsubstitution gekennzeichnete  Ourchfuhrung  der  Kleinfeue-
rungsverordnung  zu  einer deutlichen  Reduzierung  der  Immissions-
belastung  in  den  stidtischen  Ballungsriumen  fuhren.  Schon  aus 
okonomischen  Grunden  wird  hier  in  vielen  Fallen  der  gesetz~e 
Termin  :  ·  weit  unt~rschritten werden.  Oas  wird  durch 
Forderprogramme  des  Landes  noch  stimuliert. 
Ab  dann  wird  die  Ourchsetzung  der  Anforderungen  entsprechend 
TA-Luft  und. 13.  BimSchV  eine  weitere  stufenweise  Emissions-
senkung  vorwiegend  im  industriellen Bereich  entsprechend  der 
Terminvorgaben  bewirk~n. 
Problemat1scher stellt sich  die  Situation hinsichtlich  der  Ver-
kehrsemissionen  dar.  Hier  ~st schon  jetzt eine  deutliche  Zu-
nahme  der  VerkenTsdichte  und  damit  der Stickoxidkonzentration 
zu  verzeichnen. 
Strengere  Anforderungen  an  die  Bea~haffenheit von  Fahrzeugen 
·und  Treibstoffe  sind  dringend  geboten,  ebenso  wie  umweltver-
tragliche  Verkehrskonz~pte. 
~it·Oatum 20.11.1990 'ind in  Sachsen-~nhalt ~ie 8eati-.ungen 
der  Obergangs-Smog-Verordnung  in  Kraft.  Noch  im  Jahre ·1991 
ist mit  der  Verabschiedung  der  Land~s-Smog-Verordnung zu 
rechnen.  Die ·•usgewieaenen  10 S.oQ-Sahiata· liegen  zumei&t 
innerhalb  der  Untersuchungsgebiete  (Anlage  1). 
Umfang  und  Wirkung  der  in  der  S•og-VO  gefaBten  MaBnahmen  sind 
auch  durch  die  umwelterzieherischen  Wirkungen  geeignet,  ~ie 
insge  ..  at ~ositiwE~wi~klunQ in  Richtung ·Einhaltung  der  EG-
Grenzwerte -zu  fordern. ,.~ 
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1.) Benennung von  Gebieten,  in denen die Grenzverte nicht ein-
gehalten sind 
Am  15.  November  1991  trat die  neue  ThOringer Verordnung zur 
Verhinderung schadlicher Umwelteinwirkungen bei auatausch-
armen  Wetterlagen  (Smog-Verordnung)  in Kraft  (GVBl.  Nr.  25). 
In der Smog-Verordnung verden  24  Smog-Gebiete  (s.  Anlage  1) 
aufgefQhrt. ·Diese Gebiete veiaen bezQglich  d~r Schadstoff-
kompenenten so  und  Schvebstaub,  insbesondere bei den  Kurz-
zeitgrenzwerte~ (IW  2)  noch Oberschreitungen auf.  Weitere 
Gebiete kOnnen  aufgrund  fehlender Me8daten  nicht benannt ver-
den  .•  Der Stand der zum  gegenvartigen  Zeitpunkt  zur VerfOgungf 
stehenden stationaren automatischen  LuftmeBstationeri ist der 
Anlage  2  zu entnehmen. 
Zur  umfassenden  Beurteilung der Belastung bezQglich Stickstoff-
dioxid  und  Blei liegen z.  Zt.  noch  zu  wenig  Me8werte vor.  Eine 
Verordnung  zur  Festsetzung von  Untersuchungsgebieten ala Grund-
lage  fOr die Erstellung von  Luftreinhalteplanen nach  S  47 
BimSchG  befindet sich zur Zeit in Vorbereitung. 
2.)  Anwendung  des  EG-Umweltrechtes  beim anlagenbezogenen  Im-
missionssc~h~u~t~z~------------------------------------------
Die  gemas·sundes-Immissionsschutzgesetz  und  Einigungsvertrag 
gQltigen Regelungen verden  im  La~d ThQringen strikt eingehal-
ten.  Abstriche werden  nicht zugelassen  bzw.  bei. festgeste.llten· 
Verst08en werden diese geahndet. 
Da  unser Land  auch  FOrdermittel fQr  kleine und  mittelstandische 
Unternehmen  ~ergibt, erfolgte die  Beantragung zur Notifizierung 
bei · der EG. 
Generell sind wir immer  bemUht,  die EG-Regelungen  zum  Im-
missionsschutz  einzuhalten. 1  E:rf•Jrt 
2  Weimar· 
3  Apoldct 
4  Arnstadt 
5  Goth.:l 
1  Sondershaus~n 
6  Nordhuu~.;en 
9  II•:! i 1  igenst~dt: 
10  1-fljhlhauBcn 
11  G-.::nt,  Rad  ~:::>st~ic~~  r<r}nn·~burg 1  ~~·~idd,  11-:!rrnsdr:;rf,  l:::i!Zonberg 
12  Altei.burg,  Schmoll.n 
lJ  Janal  Stadtroda,  Kahla 
14  Greiz,  Elsterberq, 
15  Neustadt/Orla,  POSn~~~ 
Hi  .Saalfeldl  Unterwe Uenborn  I  Rudo  l~tadt,  Bad  Bl.mkenburg 
17  Lobenstein~  Schleizl  Zeulenrodal 
18  Bud  Salzung·2nl  Dorndori  I  Merkers,  Tiefenort,  Barchfeld, 
Im.rn~lbcrn,  Br'3itung~n~  Lt~imbach,  l<'diseroda 
19  Meiningen,  Walldorf,  Wasungen 
20  Hildburghauncn,  Themar 
2 1  ~;u  h J ,  i'.;: I J; a ·  M·: I d  i :; 
2~  llmenau 
23  Sonneberg  I  Neuhaus-~chier-schn  it  1.,  li0r  it~  1  Hut1:engt·und1 
Stainach 
2 4  Sduna  1 ka ld.:·n lr 
Altenburg, 
Jena,  LObdergryben 
?'ur·atcnqt·at.xin 
Gro i z,  Carol i n~nat  r<Ji~e 
P~Knuck,  St~inwcg 
Rudolstadt,  Rontgenat  rc,e~ 
Lobenatein 
Bad  Salzungen,  K3l~ofenstrat?.a 
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Le ip~  iger St  r.ai~•~ 




August:- E~bo;  1-St  r.::.~.:; 
~.rn~t adt,  .P-.m  Kr~  i s•.tmt 
Gotha, 
E iscnztch~  August  -B~be  1-St  r.<.l~'~ 
Sonder~haus.::n  I  E. -l<bn ig  .. St  rue·= 
Nordiu111s.:;:n,  A rno ld:;t: raBe 
Hr: i 1 igo;Jns t adt, 
Muh !.hut•~;;;r,  I 
Fr.io&dr  ich-En~N  lu-St: r·. 
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der ~  der EJnhlll De&achlanda 
(1) In dem In  Artibl 3 del~  genannten 
Gebiet mu8 eine ~Anlage,  ell wr 
dem 1. Jull 1990 entcHet worden lilt Cider mil deNn Entch-
tung wr dielem zeltpunkl blgol•• wwde, lnneltwlb wn 
aec:hs  Monaten  MCh dieMm z.llpunkt der ZUIIIndigen 
BehOrde angezelgt werden. 0.  Anmlge sind UrUflagen 
Uber.Att. Umfang und Belri8bl1··· beiZufQgen. 
(2) In dem  In Artlk8l 3 des ~  genamen 
Geblet darf cr  .. Eltellung, einer Geneh~  u  Enic:htung 
und zum Betrieb oder zur weMntlichen Andenmg der Lage, 
Besc:haffenhelt oder del ~  .....  genehmigunglbe-
dQrftigen  Anlage wegen  der ~  einel lmmis-
lionlwertes durdl dlt I~  nlc:ht wraagt 
werden. wem 
1.  de Zusatzbelutung gerlngfQglg 1st und mit elrw deut· 
lichen v~  der lrM1Iaionlbelas 1m  Ein-
wlrt<ungsberelch der Anlage IMefhal) wn fQnf Jahren 
'b Genetvnlgung zu Ndlnln 1st 
oder 
2.  1m  ZusamrneMang mit dem Vorhaben Anlagen ltillge-
legt oder vetbeuert werden und dldurdl eino Vermin-
derung der Vorbelutung herbeigefQtvt wlrd, die 1m Jah-
resmlttel rnlrldelt.nl doppell10 gro8 Ill w11 die von der 
Neuanlage vennachte lt..-tt  II~. 
(3)  Sowell die Tec:hlllche Anllllung Z111  Relnhallung der 
Luft vom 27. Februar 1918 (GMEI. S. 15. 202) die DLRhfUh-
nmg wn Ma8nahmen zur Sanlenlng von AltarUgen bit zu 
e1nem beltimmten Termln ~  wrtlnglm lk:h die hler· 
aus ergebellden Frtaten fQr du  WI Mikel 3 del Elnlgungs-
vef1ragel genarrM Gebiet urn eln Jahr; all FriltbegiM gilt· 
der 1. Juli 1990: 
d)  Oem § 74 wird folgender Satz ~ 
.t  10a lritl M130  • .lunl 1882 auller Klafl.  • 
M  I  1•• 
Bunt  1 echt artlt ..  4ent in Milr.el3 ..  Vertragea genannten 
Geb1et mit folgenden Ma&gaben  WI  Kraft: 
1.  Verordrulg Qber  IOelnf~  In  der  Faaung 
worn  1S  . .U 1888 (BGSl. J S. 1059) 
mit folget ldel  Ma&gabe: 
. &BGIL 1 a. .,.), Zliltd gelndert cluld'l Vetanhq vorn 
14. Dew•._ 1117 (IG8L I 8. 2871),  , 
• 
...  lalgelldlrl' •t•:  . 
--···. •·- ~,it-··..........  '..  . .  ·:·  .; .  . ~-.  . .  . .  .  .. 
Einl ~  ....  adt-Nowll .............  . 
~del  '"en  ·a- 0et1111a an Sc:hwiWw:MIIIDin-1 
gen fQr din  An1n.Q  1 lar ek'le ununutbeN Hlltl  bedeulen. 
w0n1e. 01e  a..~~gung  111 n ttlnbldt .,  e1ne ractw V•· 
wlrtdlctu1Gdel V..anhlngailll  mit Auflagen zu ---L 
SICirfd-Vetanhq WI  der F~  der ~ 
vorn 19. Mil 1•  (BGa 1 s. 825)  · 
mit lolgender Ualgabe: 
Der ~--~Anlage,  de 
wr dem  1  . .U 1180 entctUI worden lit oder mit deren. 
Enichtung begoli18n wurde, hal 
a)  _de AnMige nach 1  12 Aba. 1 lnnert\al) von Ktt ~  · 
ten atmtgehen und 
b)  die nach f 7 MZUIIrtlgende Sictwheltsanaly bls zum 
31. Deamber 1192 bereitzuhalten; In begriindeten FAl-
len kam de zuatlncfege Beh6rde diese Frist bis zu zwei 
Jatnn~ 
4.  Verordoong Qber Gro8feuerungsanlagen vom 22. Juni 1983 
(BGBI. IS. 719) 
mit falgender Ma&gabe:  .. 
Soweit Vcnc:hriften der Verordnung cr  .. DurchfQtvung von 
Ma8nahmen  oder de Abgabe beltimmter Verzk:tltsertd1· 
rungen des~  lnnert\aiJ bestirnnter Fristen vorse-
hen Y8f11ngern lich dieM In dem In Artikel3 des Vertrages 
~  Gebiel um  e1n  Jahr; Fristbegim Ill der 1. Juli 
1990. 
5.  Verordnung  Ober  Anlagen  der  Landesverteidigung  vom 
9. April  1986 (BGBI. I S. 380) 
mit folgender Ma&gabe: 
§  1  AbL 2 der Verontnung tlrLt In  dem In Mikel 3 des 
Vertragel genii'V'II«< Gebiet kelne Anwendung. 
e.  Benzint.W~u1tz vom  5. August  1971  (BGBI.  I  S.  1234),: 
zutetzl oell*' cbd'l Gesetz  vom  18.  Oezermer  1987: 
(BGBI. I 3. 2810), 
mit folgelldel  Ma&gabe: 
In § 3 N:A 3 Satz 2 finden ch Worte 
•• tm Fda del Ab=I'H' 2 bel einer Ausnahme wn der 
~  ..., 0.40  g ·Biel  1m  Uta- llngs1ens bls  zum 
31. OewNiel  1873  - .....  Ausnahme  ~  der 
&egrenzung  8\A  0,15 g 8lei  1m  Uter llngstens bls  zum 
31. oua.-ar Ul7r 
keine Anwencb1g. 
Die Anfordlrwlgen del t 3 AbL 21ind abMIIchend von t 23 
AbL 11Jel FewicaiOW ....  •IWdlnBnllll-. .._atl-
llrilrtlcella Cider nk:tt ~  ~  .....,  •  .._..MIIIilwnM,._.....,..._t......,  e 
199\ elrmNitln. 
2.  t 4 Abl. 1 der Verordnung Clber Sc:hwefelgehalt von ~ 
1n M11z01  111181111 111 I_.  U. ..._. U7.S 
'I Mitteilung 
.... ___ , ·-·--........ ·------
:~c  :,:~~") rv 10  4  6 9 
~: ::i  -~~- 1993 
HEURE.: 
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland an die XO..ission 
der Buropiischen  ~einschaften 
va.  ,~. Mirz  1993 
Betr.:  M~tteilung gemi8  Artikel  7  (2)  der Richtlinie des  Ra-
tes 80/779/EWG,  geindert mit 89/427/EWG,  uber Luftquali-
titsnormen fur Schwefeldioxid und  Schwebstaub an die 
Konunission 
Anlg.;  - 2  -
Die  Regierung der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich,  der 
Kommission  der Europiischen Gemeinschaften  folgendes mitzutei-
len: 
In ihren Mitteilungen vom  19.  Noyember  1992  und  02.  Mirz  1993 
hat die Bundesrepublik Deutschland der Kommission  Grenzwertuber-
schreitungen nach Artikel 7  (1)  fur das Bezugsjahr  1991/92 in 
den Lindern Sachsen,  Sachsen-Anhalt und  Thuringen mitgeteilt. 
Die  Mehrzahl der Me8stellen liegt in Gebieten,  die nach Artikel 
3  gemeldet  worden  sind. 
Nachstehend werden die Grunde  fur die Grenzwertuberschreitungen 
sowie die Ma8nahmen  zur schrittweisen Einhaltung der Grenzwerte 
entsprechend Artikel  7  (2)  dargelegt.  Erste Ma8nahmen  wurden 
bereits mit der Mitteilung vom  10.  Januar 1992  und  deren Ergin-
zung  vom  24.  November  1992  ubermittelt.  Die nachfolgenden Aus-
fuhrungen  konkretisieren bzw.  erginzen die bisher ubermittelten 
Plane  zur schrittweisen Verbesserung der Luftqualitit. 
Der Ausbau  der Immissionsme8netze  in den  genannten Lindern 
schreitet zugig voran. 1.  Sachsen 
Grenzwertuberschreitungen wurden  fur die Orte Annaberg,  Aue, 
Birenstein,  BOhlen,  Chemnitz,  Delitzsch,  Dresden,  GOrlitz, 
Hohenstein,  Klingenthal,  Leipzig,  Meerane,  Olbernhau,  Pirna, 
Plauen,  Wurzen,  Zittau und  Zwickau mitgeteilt. 
GrUnde  fUr  die GrenzwertUberscbreitunqen; 
Roher  Anteil von  Feuerungsanlagen,  die mit  featen Brenn-
steffen betriebenen werden,  insbesondere Einsatz von  Rob-
braunkohle mit hohem  Schwefelgehalt in Gro8feuerungsanla-
gen und  von  Braunkohlenbriketts mit hohem  Schwefelgehalt 
in Kleinfeuerungsanlagen, 
orografisch bedingte ungijnstige Schadstoffausbreitungsbe-
dingungen  insbesondere in Tallagen des Erzgebirges und  des 
Sichsischen Vogtlands, 
ungenUgende  Wirmedimmung  an Gebiuden mit der Folge erhoh-
ten Energieaufwands bei der Gebiudeheizung, 
Eintrag von  Schadstoffen aus  dem  NordbOhmischen  Industrie-
gebiet in grenznahen Orten. 
MaAnabmen  zur yerhinderynq kUnftiqer GrenzwertUberschreitun-
Verbot des Einsatzes schwefelreicher Braunkohle  im  Haus-
brand und  Kleingewerbe entsprechend 1.  BimSchV  und  Bini-
gungsvertrag vom  31.08.1990  i.V.m.  Art.  1  des Einigungs-
vertragsgesetzes vom  23.09.1990  ab  01.01.1995.  Diese Ma8-
nahme  wird  zu einer entacheidenden regionalen Verbesserung 
der lufthygienischen Verhiltnisse ab  1995  fUhren. 
Im  Jahre 1992  wurden  27,5 Mio.  DM  Fordermittel  fUr  die 
Energietrigerumstellung von  kommunalen  und  kleingewerbli-
chen Heizungsanlagen bereitgestellt. Der  Einsatz erneuerbarer Energien wurde  1992  mit  6  Mio.  DM 
gefordert. 
Sanierung der Fernwarmeversorgung durch ein Bund/Linder-
Programm  mit 80,4 Mio.  DM  Fordermittel. 
Fortfuhrung des  Ausbaus  der Erdgasversorgung als Voraus-
setzung fur die Umstellung von  schadstoffreichen Energie-
trigern. 
Altanlagensanierung genehmigungsbedurftiger Anlagen  nach 
TA-Luft schreitet zugig voran und wird  fristgemaS  abge-
schlossen. 
ErlaS einer neuen Sichsischen Smog-Verordnung  im  Februar 
1993,  die auch verkehrsbezogene MaSnahmen  in den  13  Smog-
gebieten vorsieht. 
2.  Sachsen-Anhalt 
Grenzwertuberschreitungen wurden  fur die Orte Halle  Zentrum 
Sud,  Magdeburg  Nord,  Merseburg,  WeiSenfels  und  Eisleben mit-
geteilt. 
Grtinde  fur die Grenzwertuberschreitunqen; 
Sehr hoher Anteil von  Einzelfeuerungen mit uberwiegendem 
Einsatz von  Braunkohlenbriketts mit hohen  Schwefelgehal-
ten;  in den bezeichneten Oberschreitungsgebieten trigt der 
Hausbrand in den Wintermonaten bis zu  90  '  zur regionalen 
Immissionsbelastung durch Schwefeldioxid bei und  ist somit 
Hauptverursacher der Grenzwertuberschreitungen in Sachsen-
Anhalt, 
Einsatz vieler technisch veralteter und  un~entabel arbei-
tender Feuerungsanlagen in den mitgeteilten Orten, 
hohe  Energieverbriuche im  Wohnbereich auf Grund  des  zu-
meist unzureichenden gebaudetechnischen Wirmeschutzes, 
vielfach sehr ungunstige Schadstoffaustauschbedingungen 
(orografisch bedingt)  in.allen mitgeteilten Fallen. 
.  .. In den  Regionen Merseburg  und  Halle besteht zusitzlich zu  den 
Emissionen  aus  Hausbrand  und  Kleinfeuerungsanlagen noch  immer 
ein relativ hoher  S~hadstoffbeitrag durch die Industrie.  Die 
Monatswerte des  Sommers  lassen  jedoch erkennen,  da8 die 
Grenzwertuberschreitungen ursichlich dem  Hausbrand  zuzu-
schreiben sind. 
Ma8nabmen  zur Verhinderung zukunftiger GrenzwertUberschrei-
tungen; 
Die Regionen,  in denen EG-Grezwertuberschreitungen festge-
stellt worden  sind,  liegen in ausgewiesenen Untersuchungs-
gebieten  (Verordnung  zur Festaetzung von  Untersuchungsge-
bieten vom  30.09.1991).  Fur das Untersuchungsgebiet  10 
(Wei8enfels,  Naumburg,  Hohenmalsen,  Zeitz)  haben  1992  die 
Ermittlungen zur Erstellung eines Luftreinhalteplans nach 
§  47  BimSchG  begonnen.  Der Luftreinhalteplan wird  1994 
vorliegen.  1993  beginnen vorbereitende MaSnahmen  zur Er-
stellung eines weiteren Luftreinhalteplans  im  Untersu-
chungsgebiet 9  (Gro8raum  Halle-Meraeburg).  Durch daa Mini-
aterium fUr  Umwelt  und  Naturschutz  Sachsen-Anhalt ist ge-
plant,  in maglichst kurzen  Zeitriumen die Ermittlungen  fUr 
weitere Luftreinhaltepline folgen  zu  lassen.  In diese 
Luftreinhaltepline werden  Ma8nahmen  zur Sanierung entapre-
chend §  47  BimSchG  aufgenommen,  die durch Anordnung  oder 
andere Verwaltungsentscheidungen entsprechend den  recht-
lichen Grundlagen durchzuaetzen sind. 
Verbot des Einaatzea schwefelreicher Braunkohle  im  Haua-
brand und  Kleingewerbe  entaprechend 1.  BimSchV  und  Eini-
gungavertrag vom  31.08.1990  i.V.m.  Art.  1  des Einigungs-
vertragsgeaetzes  vom  23.09.1990  ab 01.01.1995.  Diese Ma8-
nabme  wird zu einer entacheidenden regionalen Verbesaerung 
der lufthygienischen Verhiltniase ab  1995  fuhren.  Einen volligen und  sofortigen Ausstieg aus der Braunkohlenwirt-
schaft kann  es aus sozialen und  wirtschaftlichen Grunden 
nicht geben.  Ziel ist es  jedoch,  diesen Wirtschaftszweig 
okologisch vertraglich zu gestalten und  den  Problembrenn-
stoff Braunkohle zukunftig nur noch  in GroSanlagen einzu-
setzen,  die mit modernster Abgasreinigungstechnik ausgeru-
stet sind. 
Durch  Sachsen-Anhalt werden  Programme  zur Umstellung  bzw. 
Modernisierung von  Heizungsanlagen  im  kommunalen  und pri-
vaten Bereich,  zur Senkung der Immissionsbelastung  im 
Handwerk  und  Kleingewerbe  sowie MaSnahmen  zur Modernisie-
rung von  Betrieben und  Anlagen oder deren Ersatz gefor-
dert. 
Das  Ministerium fur Umwelt  und  Naturschutz  forderte  im 
Bereich des  Immissionsschutzes bis 1992  insgesamt  333  Ma8-
nahmen  mit  48,5 Mio.  DM. 
Fur  1993  sind Fordermittel in Hohe  von  79  Mio.  DM  fur  236 
MaSnahmen  bewilligt  worde~:· Daruber hinaus unterstutzen 
auch Forderprogramme des Ministeriums  fur Wirtschaft, 
Technologie  und  Verkehr  Zielstellungen des  Immissions-
schutzes. 
PlanmaSige Altanlagensanierung entsprechend der 
13.  BimSchV,  der TA-Luft  und der Storfall-Verordnung. 
Einhaltung des Hochstgehaltes an Schwefelverbindungen von 
0,5 Vol.-t bei der Herstellung und  dem  Vertrieb von  Die-
selkraftstoffen und  leichtem Heizol  ab  01.01.1995  entspre-
chend  3.  BimSchV,  wodurch ein weiterer immissionsmindern-
der Effekt eintreten wird  (bis 31.12.1994 sind noch  Aus-
nahmegenehmigungen  gemaa  Einigungsvertrag mSglich). MaSnahmen  entsprechend der Verordnung  zum  Schutz  vor 
schidlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen 
bei austauscharmen Wetterlagen  (Smog-Verordnung  - Smog-VO) 
vom  6.12.1991.  Die mitgeteilten Uberschreitungen wurden 
ausnahmslos  in Smog-Gebieten festgestellt. 
Es  wird darauf hingewiesen,  daS  die Immissionsbelastung in 
.Sachsen-Anhalt,  insbesondere in den mitgeteilten Regionen, 
zwiachenzeitlich deutlich abgenommen  hat  (in Anlage  1  am  Bei-
spiel WeiSenfels dargestellt). 
3.  Thiiringen 
Grenzwertuberschreitungen wurden  fur die Stidte Gera,  Weimar 
und  Sonneberg mitgeteilt. 
GrUnde  fUr  die Grenzwertuberschreitungen; 
Hoher Anteil der Emissionen aus  dem  Hausbrand  (80  '  Anteil 
an der so2-Immissionsbelastung)  sowie  aus  kleinen Hei-
zungsanlagen von Betrieben und  kommunalen/offentlichen 
Einrichtungen,  da die Begrenzung des  Schwefelgehalts der 
Braunkohle auf  1,0 Gewichtsprozent erst ab  01.09.1993  vor-
geschrieben wird, 
Einsatz  schwefelreicher Braunkohle fur Heizzwecke, 
orografisch bedingte ungiinstige Schadstoffausbreitungsbe-
dingungen in den genannten Stidten  (Tallage). 
Ma8nabmen  zur yerhinderung zukunftiger Grenzwertuberschrei-
· tungen; 
Verbot des Einsatzes schwefelreicher Braunkohle  im  Haus-
brand und Kleingewerbe entsprechend 1.  BimSchV  und Eini-
gungsvertrag vom  31.08.1990  i.V.m.  Art.  1  des  Einigungs-vertragsgesetzes vom  23.09.1990  ab  01.01.1995.  Diese Ma8-
nahme  wird  zu einer entscheidenden regionalen Verbesserung 
der lufthygienischen Verhiltnisse ab  1995  fuhren. 
Thuringen wurde  an das europaische Gasverbundnetz  ange-
schlossen.  Damit  wurden die Voraussetzungen fur den 
schnellen Ausbau  der Erdgasversorgung zwecks  Substitution 
schadstoffreicher Energietrager. geschaffen. 
Ausbau  des  flachendeckenden Erdgas-Versorgungsnetzes bis 
Mitte  1993  und  nachfolgende breite Umstellung der Feue-
rungsanlagen  im  Hausbrand  und  Kleingewerbe. 
Bereitstellung von  Fordermitteln ab  09.06.1992  zur Durch-
fuhrung  von  emissionssenkenden Ma8nahmen  insbesondere fur: 
*  Umstellungen  von  Heizungsanlagen von  festen Brennstof-
fen  auf hochkalorische umweltfreundlichere Energietra-
ger, 
*  Installation emissionsmindernder Umweltschutztechnik, 
*  Technisch technologisch  ..  um  mindestens  SOt  emisaionsmin-
dernde Ma8nahmen  im  Produktionsproze8. 
Der  Zuschu8  fur Ma8nahmen  zur Verbesserung der Luftquali-
tit betragt in der Regel  bis zu  20t der forderungsfahigen 
Gesamtkosten. 
Aufstellung eines Luftreinhalteplans gema8  §  47  BimSchG 
fur die Stadt Weimar.  In diesen Luftreinhalteplan werden 
Ma8nahmen  zur Sanierung entsprechend §  47  BimSchG  aufge-
nommen,  die durch Anordnungen  oder andere Verwaltungsent-
scheidungen entsprechend den rechtlichen Grundlagen durch-
zusetzen sind. 
Begrenzung des Hochstgehaltes  an  Schwefelverbindungen in 
der Braunkohle auf 1,0 Gewichtsprozent  fur Feuerungsanla-
gen ohne Rauchgasentschwefelungseinrichtungen ab 01.09.1993 ent•prechend der "Thiiringer Verordnung iiber den 
Schwefelgehalt von  Braunkohle fur Heizzwecke"  vom  13.  Ja-
nuar  1993  (Anlage  2). I  nunissionscnt  widdung  .. 
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· ·  ·  ·.  llber den Schwelela:ehalt" vo~ Bnuuotlle tur" Hel&zwecke 
· : ·  · : .:. :  · ·.  ·  _,.,·  :·  -~ ;  •: Vom 13. J•nuar 1993 ' :  :  .. :  · ' 
....  ·  ·.  . .  .· ...  :. .  .. i:  ....  ::  ~- i  •  \", .  .  '10 
'Nr. 5-T9.dcr Awaabe: Erfun.. dca 51.  FcbrUat  15151J  10~ 
~ 4  F..rfun." den  13.  Jl&lluu  1993 
Cb~r  ;:•n!!sbcHinununren 
l>•c  .•11:  31  ,·,u~:uH l9'-JJ iu den in .!c(Anls!:c ~;cn~nu:c:• !1:;;d1cn 
l.•~··rr.t!r  tiraun'.<•hic.  dc1cn  Sch  ..  ·do:lgcti  .. h den  in  ~  i  folr<· 
\Cil!c-n  llociJ,Ie<h~h Uhcotcill'· dazf in  F.:ucnm~s~nl!;.:cn. die 
._,·iocr  Gcnchmisung  nach  t  4  BhnSchG  bcdOrl<"n,  auf!!C· 
t>r:~uchl v.enkn. In allen anden:n Feuerung$1Ullagcn duf ,;, bi\ · 
nun )1. Oktnber ·1993aufsclxauchl.werden.  Ocr  Ministerprlsidcnl  Der  Mini~lcr fiir  Um  ..  ·ch  unJ 
Lande~planung 
.  t.S  . 
lnkr•fllrclcn,  AuBerltral'urell:n ·  · 
.. 
Dic~c Vt;rordnunalriu am  I  •. Scplember 1993 in  J<raf1 und ani 
:u. Ocu:mbcr 1994  auBer Kraft.  ·,  .. .  · 
.  ·. 
.  '· 
Stlldtc n~h  den I§ lund_ 4 dcr Verordnung 'ind: 
;·.· 
··Dr. ~oacl 
.  :.  : .. ·:. 
Sieckmann 
(Anlage zu den U  I und 4) 
Allcnburg. Apolda,  Amsl~l. Bad Blankenburg.  Bad Salzungen.  Esenlch~··  Eri'~r1. Gera, Gotha. Greit. Heiligcns1aJ1, 
tfildburghauscn',  llmenau,  Jena,  Lobcnslcin.  Meiningen, .MUhlhauicn  •. Nordhauscn,  Rudolsladl.  Sulfeld,  POOnc:dt. 
Sc:hmallcalden.  Sondcuh~u$cn. Sonncbcrg, Suhl, W;inw. ·z.eua-Mehlii.'  ... ·.  ·.- :  · .  ·  .  .  . 
• 
;  ••: ••,  ·,  :,  t  I  '  '  '  ··=::.  '  '  ' 
..  :  ::. 
,~  .  . 
..  , 
ThllrJnger H~UJ.Z~IIWL!"&uahlenverordq~g\  rur·· du  ·sommersemesl~r 1993 
:  : ·  . :  · ·  ··  .  ··  (ThUrzzvo'ss 73)  :'.  :·  .  .  · 
· · · · ·  ~  · Yom  ~~  Januar 1993  :·  : · ·  · 
Aulgrund des  t 66  Abs.  2 N(:· 6 dca  ThOnnJ~·Hochschul~scu.ca  ~IU·:7.'.'Jul( ,·~  (0'1~1. S.  )I.S) verordner  dcr Minislcr  fiir 
Wiuenschafl und  Kunst im Bcnduncn 'mil dcr Hochschuli:onCcrc·Dt:  ·  : . ~  .  : · · · ·  :, ·  · ·•·  · · 
•  .  •  ;  ':  :  •  .  ~.  •  . •  ,  ': .:·  ••  ~..  .  .  ,.r 
(.  . "  ''•  ·:  1._1  •.  ·  ....  ·  ..  ·.  .  ..  . 
: . ....  . 
In  den nach(olaend  auracfllh~en Sludicn&ln&en werdcn zur 'Aurriatunc  .. von 'sNclicpuifbaem In das Ulle Fachsemesler SOII.'IC  zur 
Aulnlhrne In h6herc Flehie~ICr  an den Hochscbulen ~  Laa~cs  Th~_aaca  pup_'S!»~CRCIIlCilcr 1  ~3  rolacnde Z..lauunauahkn 
fe~lJc"l~l:.  ..  :  ...  ';'.  .  i .: .. ·  :  .·  ·.  :.  '  . .....  ;  ..  , · ;>.~·: ·  >;: ·  .. :  ;' ;  .. ·  : .  . 
·.  i  . 
.  ... · .. 
..  .  : ..  i·  . 
HochschuJcJ 
Studicngang  ,  ... 
Fachscmes~r  ·, ...  .. 
.  :1 .. 
1 ::. 2 
I  .  3  4  .  s  . ,\. 
.·  . . . 
1.  Frledric:h-SchiUer-Unl"ersiLIU Jena ·  : 
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170 ANNEX  3 9Z.. 
·1--•11  ... 
••r •••1•ra..  der  hade•re  ..  lt1lk  h•-••  ..  1-d - dle 
Koaal••1oa der lar•••1••  ..  •• ..  ••1a•o~at-
~•• 10.  Jaaaar 1111 
le1;r. ;  11ohtl1n1e  dee  latee •• ".  DeaeBber  1110  lber die  1D 
Deuteohland  1elteDden  Ober1~•aa1D~n tar beatt..te 
a...tneohaftevor.ohriften lber den U..elteohuta 
(11ohtl1D1e 10/168 lNG) 
bier;  Sanierunaepl&De nach Art.  18  Abe.  2 ·der 11chtl1n1e 
1.  Yorbemerknnc 
Art.  16  Abe.  2  der liohtlinie 80/868  IWG  verpflichtet die 
Bundeerepublik  Deutachland  aur  Onterbreit--- von  Sanie-
runcepllnen bie au. 31.12.1881.  Dieae lanieruncepllne eol-
len  bele1en,  wie  die  Bundeerepublik  Deutacbland  den  Ver-
pflicbtun~en  aua  Art.  8  der  licbtlinie  161""2  IWG  ·  und 
Art.  12  der  licbtlinie  18/818  lNG  b1e  au•  Auelaufen  der 
Uber1an1afri•t in Art.  18  Aba.  1  der Richtl1nie 80/868  IWG 
nacbkoaaen wird. 
Der  Be1riff  "lanierun~aplan"  wird  in der 1enannten licbt-
linie  nicht  nlher  erllutert.  Die  Bundeere1ierwll  hat  in 
Vorbereituftl die•er MitteilUftl den Be1riff "'lanierun~eplan'" 
8ebr weit  interpretiert und  nicht nur die  Zeitplanun~ tGr 
die linhaltun~ der Planun~epflichten nacb Art.  8  der licht-
linie lber Abfllle reep.  Art.  12  der lichtlinie lber lifti-
le und  1eflbrliche Abfllle au. Ge1enatand  dee  Sanierun~e­
planee leBacht,  eondern  die Gee ..  ~beit der ..  lnahaen,  die 
etfvrdwrlidl· ai-.d, .. tri.a- 11.11.1116 alallareuatellen, 
da8 die V~tumcen  aua  den aananntaD A1chtl1n1en  fUr 
dae Beitrittelebiet erfGllt eind.  Die nacbfollende littei- . 
luDI  beechrlnkt  eich  de ..  eaiD  nicht  auf die  Beachreibunl 
der Planun~ehoriaonte der ~lnder, eondern libt e1nen Uber-
i»lick aueh ewr 111• tla,_t••ft 1Ift hclatwwt._ war lrfll-
~  dar V~l  tab+n,..., .au.a ME Aevtn•ab•'t.&raabt .amd .. 
Stand der adB1n1atrat1ven  DBaetaun~. 2. 
Die Dantell- dea luadea del" v..et-. _.  del' fla-.a- ,  . 
•oJWabea  ftl" du •s.trltt.pblet t.nlat •t  leriolatea del" 
ftr du leltrltt.pblet ...  t.ladipa LaDder. 
Dle  U...t8UD1  de•  lui'OPI1aoba  Abfallwll"taolaaft.aNolata  1D 
dea MHD luaciMlladena wil'd dui'Oia die Qel'uaa ._  ._e,aea 
Gbal"  clle  Yei'Mlclwal  ucl la'aOI"awal  voa  Abfllla  (Abfall-
l••eta - AbfG) ••  2T.  au.aat 1111  wul cler  lllerau erluae-
aeD  leobt•••rordnuDieD de• luacl••  l ..  lbrlel•tet. 
Die  Pfliobtea aua  den  1eaaanten AbfallrlobtllDlen •1Dcl  ia 
••••atlioben  Ptliohtea  aur  leobtaetauq.  Sle  aind  claher 
bareita cluroh  die l ..  elua~en dee  U.weltrabaeDI•••t••• der 
ebeaalileD  DDR  wad  dea  liDiiUDievertr..  wad  die  bierin 
Yor••••heae Obernabae  dee  Buncleereobte ertGllt. 
lereite cia•  O.veltrabaeDie•eta  cler  ebeaali1en  DDR  eab  bie 
au 01.01.1111 ein Illkratttreten der tor die lundearepublik 
Deutaobland 1eltenden abtallreobtliobea le1eluqen tor daa 
Gebiet der daaallleD DDI  •or. 
Daa  liniaunaa•ertraa••e••t•  •o•  23.01.1110  CIGBl.  II 
8.  115)  aiebt in Artikel 34  Abe.  2 die lratellUDI von  Oko- . 
lociaoben laniei'UDI•- uad  IDtwioklUQ~aprocr  ....  n vor. 
Zur  OberleltUQI  de•  ~uac~  ..  reobte  entbllt lapitel III der 
Anl ..  •  1  dee  liDiiUDI•••rtr&le•  in laoblebiet  D:  Abtall-
wirteobatt,  AbaohDltt II, die ait Blick aut die neuen  Lin-
der ertollten IDderuacen dea Abtallle•etaea. 
Die•• betreften 1a veeentlioben die lalaabaen,  die ertor-
clerliob  •1ad,  •  elne  Yoll•tllaclil•  lrf•••ua~ betriebaaer 
ADl ..  ea,  die  PrGfua~ cler  lllllobkeitea dee  Weiterbetriebe 
aovie die leoht•lrvncll  ..  en tGr aaobtrllliobe Allol"ciDUDI  aur 
Allpa••ua~ cler bl  ..  en u  cia tGr Deuteoblancl vor•••chriebe-
aen Stud cler  !eohDU. • 
Die  &DHDduaa ti  ...  r  Yonohrift.a  atell~ alci..;~·.w ··h 
Yoawaben  •oa lnD•l I ..  r  •toll~liDle '1/ttl IIIQ ~.  Anl-
kel I  cler 11oht11D1e Tl/111 &WG  el'ftllt ..  l'dell  • ..._l•llola 
der leriohte der aeuen LIDder lat durala lclllle.._ --*- .  . 
·~•r bl  ..  •  UDCl  duroh aaohtr  ..  lioJae laordaaau 1D ..  .., 
auf weiterbetrlebene bl  ..  •  ftlr elD• INMell ..  r ~ 
die  YereiDbarkel  t  •1  t  d• •onollrifta ._ ·  Abtallwln-
•ollaft•noht• der luroplleohen a-1D•ohatten -.relu .--
ben.  laoh den  Plaa~en der LIDder ..  l'dell 41e ertorderll-
ohen  laJDahMD t. Laufe de• Jahre• 1112 a"twe•olal.-•. 
Bier.lt werden  die  Verpflloht~en der lrtlkel t, I  and  10 
der liohtlinie T&/442  lNG  und  lrtlkel 6  und  I  der 11obt-
11nie 18/311 lNG  ua~e•etat ••ln. 
Mit  der Blld~ der u  ..  elt•1n1•ter1en in den  neuen Llndern 
•1nd  die  auetlnd~en leh8rden  auoh  fQr  die  U••etaUQI  d~• 
lbfallwirtaohaftareohta  der  luropliaohen  a.  ..  in•ohaften 
be•ti  ..  t. Die• erfol•t• bereit• bi• Mitt• de• Jahre• 1181. 
Die  adaini•trativelleuordnu.._ wlrd duroh  die lbfall•e•etae 
der Linder baw.  durch  Zuatlndl•keitaverordn~en aukQnft~ 
welter differenaiert verden.  Die  entapreohenden leohta•et-
auna•akte •lnd in den  neuen  Llndern entweder berelta abee-
•ohlo••en oder werden  ia Laufe  dea  Jahre• 1882 ableeohloa-
••n  verden.  Mit  der reatleau.._ der lntaoraunaapflioht be-
relt• durch  da•  lo  ..  unalreobt der  DDI  1•t die  lua~dia­
keitareael~  ~aob lrtikel & der liohtlinie T&/442  lNG  und 
· Art.ikel 12. 4ar .tichtl1n1e 18/318 DfG erfQll  t. I• lahMn der 
Landeaae•etaaebuna  werden  die  Zuatlnd~keiten deraeit aeu 
aereael  t  und  lelat~•flhl•en l&rperaohaften oder 'f~en 
von l&rper•ohaften Gbertrqn. h  ·!et dnaa •••-t.en. da8 
.  - .-· --
die 'D•cb &ntnl 12 de!' .8~Uilaie 71/Jll DG •u  •rarbe1-
··•••••• .PJAIM  land••••it •r•tellt Hrden. 1S 
• 
Die •1ob au• den•enaDDteB liobtlinien er1ebeadeD ..  ite~-
. beadeD Yeqfliobwa.ea (Ar\Del 1, 2, 1, 4, e, T, .e,-I, lO 
I 
der 11obtlia1e 71/442  IMQ  uad Artlkel 1,  2, 1, 4,  I, ?, I, 
10,  14,  11  4er'l1obtl1D1e 71/111  IMG)  •1D4  durob die Qel-
t~  dee luadeareobta 1a le1tr1tt  ..  eb1et erfGllt. 
&rtikel  11  der liobtl1a1e  76/442  lNG  wird  durab  daa  koe-
•unal• latauaaareobt u.ceaetat. Die eatapreobeadea Sataua-
••n •ind bereita Gberwiecend  1D lraft baw.  1D  Vorberei~. 
ror Artikel  11  der liobtlinie 11/111  IWG  lilt die lnteor-
~~epfliobt dee  Beaitaera ait der  korreapondierenden lo-
atentr  ..  u~apfliobt. 
Die  lrstel~UDI von  Abfallwirtaobaftspllnen nach  lrtikel 8 
der  IUcbtlinie  16/442  IWG  u.nd  Artikel  12  der  Ricbtlinie 
18/319  IWG  eind  fOr  alle  Linder  in  Vorbereituna.  Irate 
--
planerieche lonaepte werden fOr alle Linder vorauaeiobtlicb 
lnde  1992  vorlie1en.  Sie werden  aioh duroh Standortfeatle-
cunaen  und  Verfahrenabeacbreibunaen,  inabeaondere  fOr  •e-
:flhrliche  Abfllle,  auf  die  Schaf:funa  der  er:forderlicben 
lntaoraunaainfraatruktur eretreoken und bierbei von Prolno-
aen der Abfallarten und  -aenaen auaaehen. 
Wesentliohe  Teile  der  "Sanie~splanuu'" sind  durcb  die 
l~faeauna, UberprOfuna  und  lntaoheidunaen Ober  den  Weiter-
betrieb  von  Anla1en  berei  ts  vollao1en.  Dieae  lla8nabaen 
werden  bei  der  lratellun1  der  lbfallwlrtaobaftepllne  be-
rUokeicbtilt und  fort1eaobrieben  und  ein weaentliobee lle-
aent bei der aohr1ttwe1aen Sohaftuna etner tllobendeokenden 
neuen  lntaorc~ainfraatruktur  bilden.  Obercancaanl&~en 
werden nacb den Planuncen der LADder  in dieaea Zueu  ..  nhaDC 
duroh MaobrOetuncen  den etrincenten Anforderuncen dee Bun-
deareobta  ancepa8t  oder,  wo  diea  niobt  ~lliob oder einn-
voll  ist,  durob  Meuanl&~en  ereetat  werclen.  Anl&~en,  c.'ie 
unaenebaiat betrieben werden,  eind entweder bereita atill-
••lelt oder werden duroh naobtrllliohe Anordnuncen  in eiaen 
ordnunae1eal8en Zuatand OberfQhrt,  der einen Me1terbetr1eb 
auaindeat  fUr  die  aucelaaaene  Uberlancaaeit  bia  •~ I. 
11.12.1111  .ulllt.  Der  leltplaa der  LaDder  .ur U..etaaQI 
dea  Abfallwlrtaohaftareohta ..  r  ~rop&laobaD ....  lDaobaft 
l•t lD  !ab.  1 Gber.lohtlloh  .uaeneaa~eatellt. , ...  11• 1 
Zeltp1an aur U..etaunc dee A~fa11wlrtechafterechte der luropliechen O...lnechatt bla .u. 11.11.1 ..  1 
.......  ,..  .  Ter.t.e [a..d/JIIIIr] 
Bnmdea- llec*1-bua- Sac*••  ......  ~ 
bara  •orp-ara  ....  lt 
Anaelaen beatehender Abfa11enteor- 12/90 
aunaeaa1 ..  en 
Scb11eea..  ~·••tater lntaor- - 1  a  u  t  e  n  d  -
PDaean1 ..  en nacb I  lOa  AbtG 
Nelterbetrleb •on IDteoraunaaan- - 1  a  u  t  e  n  d  -
1aaen nacb  I  Ia AbtG 
•or11at~er Abta11enteorauna•- 12/92  8/92  1112  1/ft  •m· 
p1an/1Dteo~akon8ept 
'  ..  > 




IDkratttreteD der aaterlellen Be- durcb Reae1unaen dee  0...1t...-.~  der M  ... 
atl..unaen d.. IO-Abfa11recbta  lap.  III, An1aae  1,  Sacbaeblet D,  Abecbltt .11  dell llal-
auna•••rtr  .....  .  . 
•  .  -L  :.. 
SOhatr..l aaatladlaer Beh8rden  12/91  8/91  10/11  .11/11  . '1/11 :.:. 
(0...1t.lnlaterlen)  ..  "·!: 
.· :· 
Abta11wlrtacbatteaeeeta  11/911  8/92  1/111  -10/11  '  .:-.  1111::  .. 
1) Yorechaltaeeeta,  I) Irate• Geeetz 
..l) 
-'\"" ' 
ID  der eheaaU.aeD DDB  ex1•t1ertea la Jahre 1111 uoh lcblt-
. auqen 13  000 Abl&~•~•fllohen, da•on 11  000 ftr Ba.aa.tlll 
.aDd  2  000 fQr  1Dduatr1elle Abfllle.  VoD  deD  11  000 ADl ..  en 
fQr die BauaaQllabl ..  aru~ beaahD 120 cleD 8t.atue elDer ••-
orcmatan  Deponia,  wei  tere  1  000  waren  ala  tODtrolliert.e 
Abl ..  •~•n eweatuft,  alad  alao  1a  111m•  clea  a.  ..  in-
-•cbaftereohta ale auaelaea•n• Anl ..  en uaueebu. Dl• reat-
licben  rund .10  000  wurden  ala ·wild• KGllkippen•  ohae le-
acbtuq der Clbl1ohen Standard• und  Sioherheitauford•~•n 
betrieben. Bareite i• Verlaufe de• Jahre• 1118 wurden Yiele 
dieeer Deponien  tar we1tere  Abl&~erun~en •••chloaaen.  Mit 
der  DurohfGhrun~ dar naoh  dan  II Ia und  lOa  d•• Abfalll•-
••t••• vor•••chriebenen KaDnahaen  iat die  Stilleaun~ niobt 
auaelaeaener  Anlacen  bi•  lnde  1881  weitlehend erfol1t .aDd 
w1rd  vorauae1ohtlich 1a Jahr 1812  ableecbloaaen. 
4.  Allce•eipe Ubereicbt Uber die peuen  Bupde•llpder 
Tabelle 2 
An1aben  Uber  Binwohneraahlen und  Jl&chan der neuen Burideallndar 
Land  11Dwolmer  Jllohe 1a  11Dwolmer-
1D  t•io]  tu•l  clialate  1D 
(h/bl] 
Brandanbura  1,98  23  137  10 
lleckleabl&rc-Vorpo-ra  2.~9  .2i D80  II 
Bacbw"Wn  "·'' 
tC IH  lt2 
Saobaen-Anhalt  2,V7  20 •••  145 
TbUrin1en  2,88  18  251  182 ~·. 
I.  lt,at.peMrig!at, fler '*ruler )ei 4•• Peeet,ayp« 4•• ltobt,Upte 
Jl/442 M  OMr AhQlle PDd  der -liqlat,liple 711111  M  I"' 
c1ft,ice p•d leflhrllobe A)lllle 
hit  dar  tllhrtm~•aatellWII  t. Juli  1110  erbebte  •S.ob 
•ohlaaartla die durob die 8ffeat.l1ohe llallabfubr •U..••u-
..  lt.e  duroh•ohllit.t.llohe  lau.aGl~• pro lopf dar leY&l-
keruna.  Voa  ehe ..  la 1?1 kala albert aioh dar Mart aohrit.t.-
weiae  dea  dar  alt.ea  Bwldearepublik  alt  durob•ohllit.t.liob 
385  kc/a. lei dar Pluuaa dar  lnt•or~•illfraat.rukt.ur fClr 
BauaaUll verden daher  Annlherun~awerte au. Abfallaufko.aea 
aua den  alten lullde•llndern Yerwendet.  warden  aQaaen. 
Beaondere eohvieril 1eataltet aicb ve1en dar tief1reifenden 
Verlnderuncen  der Wirt•chafta•trutturen eine  Pro1noae  dee 
Aufkoa ..  na  beaondera  Gbervacbun~•bedQrftiler Abfllla· (ae-
flhrliche Abfllle dar Richtlinie ?8/318  IWG).  lei der ait-
telfriatil ervarteten poaitiven wirtachaftliohen lntviok-
luna  1at ait einea erheblichen Anatei1en  dar  aur Zeit an-
fallenden Sonderabfall  ..  DI•  au  rechnen. 
Die  neuen Linder atehen vor dar achwieri1en Situation, die 
lntaoriUftlaiafraatruktur Y&llil  neu  atrukturieren  au  aUa-
a~n.  Diea  betrifft nicht  aur die s ...  luac  und  den  Trana-
port,  aondern  auoh  den  1•auten Bereich  der  lntaoriUilla-
anlacen.  Die  Anaahl  der Daponien  iat draatiach au Yerrin-
••rn,  Daponien,  die nicht •••chloaaen verden,  aind auf den 
Stand  der  Technik  aaohaurQaten  und  neue  Daponieataadorte 
aind  auaauwel•en.  Meuanl ..  en  aG•••n  •on  Yonherein  den 
••••talichen AnforderYD~en dea I  2 dea Abfallleaetaea ••nU-
••n (Art.  4 dar liohtllnie ?1/442 IWO  uad Art.  I  dar lioht-
linie ?1/311 IWG). {00 
laoh  I  I  dee  &bfG  waren die wor de•  t.t.l•lo ...  triebeaea 
ort.afeat.en Abfallent.aor.-aul  ..  en den autiDdS..• Ieben. 
bia •• 11.12. 1110  auu••S..•ft.  Die· ao ltMuat •ewo~ 
&Dl ..  en  ai.Dd  auf  1bre  lipUDC  ftr  dell  tlelMrMt.rleb  au 
Gberpi'Clfen  UDd,  aoweit. dlea aat.S.. ul.d ·:aiaa•oll  lat.,  4larob 
nacbt.racliobe borclnuacen au aulerea. lieu Saale.,..._,_ 
nabaen niobt ainn•oll enobeinen, •  elan aawelt.Yenr  ..  ll-
chen Weit.erbet.rieb aicberauatellen, aiad die bl  ..  en at.lll-
aul ..  en. 
Die Schlie8unc UDaullaaS.. bet.rlebener bl  ..  en lat. ••iaoben-
aeit.licb weit.••hend erfol•t• die OberprGf~ we1terbetr1e-
bener  Anl ..  en  wird •it  Vorranc  durc~efQhrt.  UDd  •oraua-
aichtlich bie lnde  1882  abceachloaaen. 
Tabella I 
lrfasete Abfallenteor•un••anl ..  en lnde 1880 ia Ver•l•ich au lade 
1881 
hAbl der bl  ..  AD 
Land 
IDcle  1110  lade 1111  (••-
raadet) 
Brancfenbura  1  175  500 
Meoklenbara-Vorpoaaern  1  812  140 
Sachaen  1  825  110 
Sachaen-Anbalt  1  888  100 
TbGri~en  1  182  140 
I  I  .a.  ......  t  7  HJ  1  610 10 
az.aadea'buq 
laob I  Ia AbfG  wl'den  18  LueS  lraadeabla...  liTI Alunl..-
-•••s.at.  Dell  CII'OIMll  ta••  aullea  DQoal~ dar. · Der 
...  t  elad II leo7ol1qul  ..  •a,  I  »>a7alka11Hil-olae8laob-
bloloclaobe  Bebaadlua~aaal  ..  ea,  DeUD  ·loDderabfall•erbrea-
aw.aaaal  ..  a  uad aeba  ~tleNa~aaal.,a.· 
ftr du Lad Bruden'bur•, elaaobllellloh dee. LUdee Berlla, 
let.  bel  beaoadera  Clberwaob.._abedGrft.S..ea  Abf&lla  ei.De 
Verbreaa.._akapaait.&t.  •OD  oa.  10 000  t./a ••rfllbar.  Da•oa 
befladet. alob fClr  vorr.._S.. bet.riebalat.era aafalleade loD-
derabf&lle eiae Aal ..  e  alt. eiaer lapaait.lt •oa 
TO  000  t/a bel der PCI  AG  in lohwedt..  lie au8 bla lade 1114 
.-.ei'Clat.et. werden,  u. den ADfordel'\lQeD  der 11.  alalohV eu 
entapreohen. 
Von  eiai•en  lraakeDhlueen  vurden  kleinere  ADl ..  en  aur 
Verbreaa~ •on  lnfekt.iOaea Material  an~eael•t. 
Voa  den  anaeaei•t.•n  Alt•nl ..  en ·wurden  bia  lnde  1981  in•-
•e•a•t. 115  •eaohloaaen. 
Ont.er  Gelt.uq  dea  AbfG  aind  ia  Land  Brandenbur•  bereit.a 
eine  Belhe  neuer  Aal ..  en.  a. B.  aur  lehandluq  von  Auto-
wrack•  (1500  St.ok/a),  aur  lnt.aor~UDC  von  IClhl•erlt.en 
(10  000  St.ok/a).  1  loapoat.le~aanl  ..  e  fQr  pflan•l1obe 
A~fllle fQr  11  000  t./a aowle ..  hrere Zwiaohenl ..  er a~elaa­
aen  worden. 
lecklenbur•-Vorpo  ..  ern 
Voa  den  1  812  .._e•ei.t.en  Abfalleat.aor•.._•anl ..  en  wann 
1  312  Depoaien,  von  denen  eioh lnde  1111  nooh  341  ia Be-
t.rieb  befanden.  far  den  Wei t.erbet.rieb  koaen  .tedooh  aur 
..  xiaal 11  BauaaCllldepoaieD  ln Betraoht, die aaoh I  Ia AbfG 
alt.  Befrlat.~en,  BediDCUDCeD  und  Aufl ..  en  bele•t.  wurden 
und  werden.  lie aollen  aur  Aufreoht.erhaltQDC  der  IDt.aor-
•unaaaioherbeit hOohatea•  noah bla 1115  betrieben werden. 11 
Ieben den  Deponien wurden  220  aonat~e lbfallul  ..  en ..._e-
aeiat  (lo.poatierul  ..  en,  leutraliaatl..ul  ..  en.  J.ul-
aionaapal tul  ..  en, lutowraollul  ..  en, Jellaldeponien, DlR1-
aobenl ..  er,  lpQlfelder,  lr&DkeDbau ..  bfallYerbreDD~). 
fQr  die  Jebandl~ YOn  belaateten Jeden  atebeft  der  ..  it I 
ohe•iaoh-ph7aillaliaobe  Bebandl~aanl  ..  en aur  VerfQ~uDa. 
Daa  Land  holllenbur•-Vorpo..em plot bia 111& den  Bau  Yon 
5 bia 10 aentralen leat.Ulldeponien, die naoh ~Stud  der 
TeobDik  au  errichten aind.  Dieae  Zentraldeponlen alnd  ala 
lntaor•u~ako•plexe in lo•bination •it lohatoffrQoll•••in-
nun••anl ..  en,  Bau~chuttaufberei  tun••anl ..  en  aowie  lo.po-
etieru~aeinbeiten au  konaipieren. 
Zur theraiachen Vorbehandluna dea Siedlunc••Glle werden  fOr 
Mecklenbur•-Vorpo•••rn  •1ndeetens  3  Baus•Ull•erbrennunas-
anla•en fUr  200  000  bis 300  000 t/a ••plant. 
Dae  derze1ti8e  Aufkoaaen  an  Bauabflllen  von  0,8  bie 
1,2 Mio  t/a entapricht  dea.  eraittelten leetetoffautko  ..  en 
(RUckatlnde nicht verwertbarer Anteile von  Bauacbutt,  Bau-
etellenabflllen,  StraDenaufbruch,  Bodenauahub).  rur  daa 
Jahr  1995  wird •it ca.  956  000  t  ••rechnet.  Zur weit••hen-
den  Verwertun• der Bauabfllle wird die lapazitlt von  3  bie 
4  Sortier~ und  Aufbereitunaaanla••n in lecklenbur•-Vorpo•-
. urn  ~t~t. auzU.lich  zualtalicher,  deaentraler  und 
•obiler Aufbereitunaaanl ..  en auf lreiaebene. 
I• Bereich  4er Son4erabfllle  aind  deraeit •1nd  ~?  ~be 
Abechltauneen .e.licb,  da  die  wiTtacbaftliobe· laa ..  t.Dt-
·41ickl...._  und  br.aDcb•n,.aocue  Gewarbe- amd  Induatrieet-
wickluu  nur  aobwer  llalkulierbar  1st.  Das  Autkoaaen  der 
londerabfllle  wird  fUr  1885  auf  40  000  bia  10  000  t  ••-
achltat. lur latao~  die  ..  r ....  en ..  rden  1  ~1• I  loDderabfall-
Yerbreuuaaul  ..  en  HWie  1. ltla ·I  loadel'llllldepoaia •1' 
den  en,apreollenden  lapaa1U\ea  ln  lleoklubuq-•orpa••n 
aeplut.  Jar  die  lelludluq  uoqaai.aller  loDderabfllle 
aind olleaiaoll-Pb7aikaliaolle &al ..  eD  erfo~rliob. 
lur  ladabl  ..  ezuaa  YOD  loDderabfllleD  plut lleokleabuq-
Vorpo-.ra dea Bau  eiaer Oatert  ..  edePGDie.  Durall die Depo-
nte lolltsabera beai  tat lleokleabuq-Vorpo•era eiDeD lber die 
rriat dea  Ober•aaa••eitrauae•  bia  1111  lliDau• ...  iaD.teD 
uad  dea Stand der Teohnik  ent•preoheadea Standort aur IDt-
aorauaa von  Soaderabflllen. 
8acheen 
Von  denen •••IP I  Ia &bfQ  anc•••i•t•n 1 826  Deponien wurden 
eine Viel•ahl bereite •••chloaaen. Die AD•ahl der betriebe-
nen  Anl ..  en aoll aich etappenweiae bi• 1115  auf 14  und  da-
nach  auf  14  reduaieren. 
Daa  Stufenpro•r•••  dea  Landeaain1ater1uaa  •ieht  aunlchat 
die Bewertun• der beatehenden &nl ..  en und  deren linatufuna 
in  vier  ltate•or1en  vor.  Danach  aoll  entachieden  werden, 
welche  Anla•en  aofcrt •u aoblielen aind  und  welch•  wetter 
betrieben (evtl. ait &ufl ..  en)  werden  k8nnen. 
Irate  und  w1cht1••t•  &uf•abe  1at,  durch  or•an1aator1ache 
und  aicherheitatechniache llaPnahaen  die  weitere BefGlluna 
von  una••1•n•t•n · Abl ..  enanaapllt••n  •u  verh1ndern.  Vor 
einer Abdeokuna  und  lekultivieruna iat eiae u.faaaeade und 
deta1111erte Unterauchuna  erforderlioh. 
Ge•enwlrti•  •ibt ••  in  8achaen  aoch  keine  auarelobenden 
U.l1obke1ten  fQr  die  lntaorauaa  •on  beaODdera  lberwa-
ohunaabedQrfti••n  Abflllen.  Der  lberwie•ende  Tail  dleaer 
&bfllle  wird  in  &nl ..  en  iD  den  alten  luftde•lladen  ent-
aor•t. lOlt 
11 
Die  ltaat.reai•I"UD&  "rfolat  laadrl•tu ... llel.  daJ 
daftr erforderliohe IDt•o.-.waa•kapuitltea ••.abaffea ..  r-· 
cia. lurafrl•tu ""••  1a ObenlHti_.,,. •lt .s. ..  ltea-
dea leobt fGr die Belaaadl-. YOD Abflllea elae• bHtU.tea 
&bfallbenlob•.be•teheade Iadutrleal  ..  e"a  aur lat.o.-.waa 
nutiYiert uad ertllobtiat ""•. 
Ala  Gruadl ..  •  ftr  die  lauobeid-.ea  Gber  die  klllftue 
ltruktur uad  ~aa·iaatioa der loaderabfallwii'Uobaft wurde 
eiae  Oatenuob-.  1a  &uftr  ......  bell.  Die  lqebDi••• der 
Uateraucb\&Da ..  nea aooh 1111  erwartet.  Dl••• UDten\ICh~ 
wlrd die Gruadl ..  e  fir den  bia litte 1113  au  eratelleadea 
Tellplan  loaderabfalleataor&UQ~ bllden. 
lachaen-Ailhalt 
Von  den  1 189  Yorhandeaen  BauaaGlldeponien wurden  bia De-
•••ber 1111  ca.  1  890  •••ohloaaen. 
11• 8\lr Inbetriebnahae von Yorauaeiobtlioh 10 8\1  erriobten-
den  aeuen RaueaGlldeponien  werden  bia aiadeetene  1115  ca. 
80  Yorbandene  Deponien  wei terbetrieben. Ge••nwlrti• werden 
von  den  enteor~epfllobti••n  l8rpereobaften  •••~•t• 
Standort• fQr  neue  Deponien •••uoht. 
Von  23  Scbadatoffdeponien  wurden  20  Anl ..  •n  atill••l••t· 
lit der Geflbrd\IDiaabaohlt8\IDI wurde  beaonnen. 
l'hf.lrinaen 
Vcm  den litO ~ooh eal•tie...Uea 1  112 liedluaaHbfallclepo-
U..  tRal'deD ~0  ta .JUI'e 1811 •••olllo••••· IOD Mil Yarblei-
beaden  a•2 Depoaien ..  rden  11  8\lr &bl ..  eruaa  YOD  BauaaGll 
und bauaaCllllhnlioben Gewerbeabflllen UDd  281  ledialioh aur 
&bl ..  •ruac Yoa  lauaobutt- uad  lrdauabub •eautat  • 
... dea ,,  ......  ,.sdsz  Jc·d·r•hf•lldtl~~ ~- 1111· a 
•uahlouea.  .Bel  der Satao~  Yon  loaderabflllea werden 
bia 8Ur  lobaffUDa aeuer lataO'r~""  eaal  ..  en ud -.ealiobkei-
ten 8\lr  Zeit die aooh  aur  Yet~ \~ 
lt 
SoDClerabfalldePGD1eD  betr1ebeB.  Der  tlberwl ..  •cle tell dle-
Mr Depon1• -a fir die we1t.en lut..._ uo  ...  el'latet ..... 
den.  Le4~11ob elae loaderabtalldepoa1e (lebutldt II) ftr' · 
aaozwanleolaelobl._.. die •e•enwlrt~ fen*•'-llt  wll'd, 
ent•priolat ben1t. den Anaprt\ob• der t&-Abfall.  llae ..  1-
ten  loDderabfalldePGDie  der  ltadtwin.-.tt Gera  warde 
duroh hter•ruacla'bcU.ohtuna und  duroh den ..  u elDer 11oker-
•••••r'bebaDdluna  den  rorcterunaen  der  t&-&bfall ....  e-
braoht.  Der  weltere Au•'bau  dies~~ ~~nie l•t fir 1112 ••-
plant. 
LL. lrarbeU;pp«  d••  ••••t.•Hoh•n  Gmpdl•«•n  fOr  di•  Ah-
fallwirt,egbaft, 
6  2  1.  lt,•nd d•r lrarb81t,yp«  vOD  ••nd•••bfallc•••t.•en 
Brudenbur1 
Daa  Voreobalt1eeeta aua Abtalll•••t• tar dae  Land  BrandeD-
burl  (Landeeabtallvorechalt••••t•  LAbtVG)  t.rat.  -
22.  Januar  1112  ln lratt.  le  enthll  t  vollati.Dclll  die  fUr 
den  Vollau1 ertorderlichen IUnzelrea:elunaen  (Zuetlncl11k•1-
ten, Geneha11Uftlaptl1chten,  t'')erwachunaeaalnahaen u••.). Ia 
eoll nocb  in dieeer Le1iel~tu~riode durcb ein uataeeendee 
Ltncleeabtallleaeta  eraet~~  •~rden.  Darin  werclen  lnabeaon-
dere  die Vertabren  Gber  ~ie  Au~~ ~~lluna von  &btallenteor-
I\IDIBPllllen  aowie  ver&ndert.fll  ·  ,-,~::ndilkei  tavoraobriften 
entbalten eein. 
leoklenbur1-Vorpo  ...  rn 
Dae  "Qeaeta  aur Veraeiduna:,  Verwert.unc  unci  eonet~en lnt-
aoraunc von  Abtlllen und  aur lrtaeeunc und  OberwacbUDI  von 
Abflllen in lecklenburi-Vorpoa  ..  rn  (Abtallwirteobafta- unci 
Altlaetenceaeta leoklenbur1-Vorpoaaern - AbtAlG 1/V)" li  ..  t 
la lntwurt vor unci  befindet aiob deraeit ln der 1ntera1n1-
ater1ellen Abatiaaunc.  Die  VerabachiedUDI  dea  Geeetaee  lat. 
la 1.  BalbJahr 1182  au  erwarten. 106 
11· 
laolweD 
Ill laobaeD t.rat u  1.  hpt.e.ber 1111 eill Irate• GeHt• nr 
&bfallwirtaobaft. ...  d •u. BocleDaobut.•  (IG&I)  ill haft. 
laobHD-&Ualt 
u  4.  Gilt.  1111 wrcle daa  Abfal~eaet• dea Lallclea  laobaeD-
Aabalt •o. Lallcltac  ••rabaobiedet. 
,.bUr iDleD 
I• Lud !bUriDC•n  trat ait  WirkW\If  •o•  6.  &q.  1111  daa 
Geaet•  Uber  die  VeraeidUDC.  ~erainderunc.  Verwert.ua~ UDd 
BeaeitiiUDa  •on  Abf&llen  und  die  6an1erunc  YOD  &ltlaateD 
(!bUriDCer  Abfallwirtaobafte- und  Altlaaten~eaet• - !b&b-
fAG)  •o• 31.  Juli 1181  in Kraft. Weitere  Reobta•erordDua~en 
•ind vor1eaeben. 
6,2,2  Adwipiatratiye  Bah••nbedip«uni•D 
In den  neuen  L&ndern  werden  unterecbiedliobe  Verwaltun~a­
atrukturen aut1ebaut:  ••e1atuf11 in Mecklenbur1-Vorpo ...  rn 
Ulld  Brandenbur1  und  dreiatufil in  Sacbaen-ADhalt, ·Saobaen 
ud !bOriDCen. ,. 
I• Jo~nber/Deanber 1110  tNrdeD  iD  du ....... Lladen tiM 
leltrltta.ebletea fo11eade  U..elta1D1•ter1ea ..  blldet: 
tabelle 4  ....  ....  1 ___ ...  ........ 
llat•tert .. 
.......  bgq  llildatel"lww far U.welt.  Albert-~~-ltr.42-
latur80buta UDd ··--
48: 
oi'CIBual de• Ludea  I o - 1&11 Potecla 
BrudeatR&q 
llec*leD'buzW- llildateliwl fQr U•welt  Scblolatr. 1-1: 
Vo~m  dee LaDdealeaklen- o - 21 &0  lahwer1D · 
'buq-VOZ"PaHrD 
laohaen  81cba1aobea ltaata- Oatraallee 23: 
ldm.atel"lww fQr  0 - 1010 Dreaclen 
U..elt UDd Ludeaent-
wlddww 
laauen-ADhalt  llln1ater1u• fQr U•••lt  Pfllaer Str. 1: 
\lDd laturaohuta dee  o - 3024 IIAidebura 
Land•• lachaen-ADhalt 
~en  TbClrinaer U•weltmni- Richard-Brealau-Str. Ua. 
atel"lww  Poatfach 122: 
0 - &010 lrfurt 
All•  ~iniaterien aind bereita arbeitaflhi•• auch  ••nn Doch 
nicbt all• Pla~aatellen beaetat sind.  Der  vollatandi•• Auf-
bau  wird  in den nlch•t•n  ~onaten ab«eachloaaen ••in. 
linen Oberblick Qber die Verwaltuncaetrukturen der Abfall-
wirtachaft iat in Tabelle &  ~ar•••tellt. !'abeile I 
Ve~altuacatrukturen 
.....  .  Y....:t-...-JW_.••••• 
ObH.te  ,_.. .•  .....  ,  .. '  ..  .  .. ....  ' 
llraadeabura  llbdatertu. tar  Landeeu-elta.t 
U..elt, Ratur- ' 
acllutaund 
Rata~~Gt"d~MMW  .-
lledd.en.,_.- lllalaterl-tUr  Landeea.tfar  ~  10 8tut.U.-
fo1po ..  em  Ollttelt  O.welt unci Ra- aM&.ter 
tur.aeo~- UDd  tar u.welt 
liChee Landeea.t,  UDdRatar 
Ratlonalparka•t  IEretafrele 
Sacbeell  Staatemnl.- Landeea.t far  3 Rede- 8Udte  lltaatuabe  ~ 
eterlu.fdr  U-elt unci Geo- ~·prlei- u.elt.faab-
O.welt UDd LaD- lotd.e  d1en  lllter 
deaentwickl._. 
Sacheen-An- lftnlateriu• mr  Landeea.t fUr  3 Reale- drel 
halt  O•welt unci Ma- U•weltechuta  run«eprlel- Staatllche 
turschuta  dlen  u-e1ua-
ter 
~-
llbd.eterlu. tar  Landeealllltalt  Landee•er-
U•welt  fUr U•welt  waltun~rea.t 
---- - ------ L__ 
~ u. 
1  g,a,  Zu•t•nd'lk•lt•rec•tuncen 
In Obereinati'W'DC ait I  11  &bfQ  baben die LaDdear ..  ierua-
len der Linder ia leitrittcebiet 4ie luatiDd~eit fGr die 
&uafahrgnc dea  luadeaabfal~eaet•e• bereita ab 1111 leauf- · 
traaten uad bia lade 1110 dee aau 1ebildeten U..el~iniate­
rien Gbertr  ..  en. 
!abelle I  1ibt einen Oberblick Gber  die in den LIDdern •or-
leaebenen Zuatlndilkeiten fGr ein•eln• Bereicbe der &bfall-
wirtaobaft. luetbdid.el  tea 
iteretclae  ' ·  .. ' 
lhMdeabars  . 
P1.anubll  R••- Laacla-eiee, 




Soader- tllnlat.erius mr 








Wn tdr Aftlaaen UDd  a st. 
ont.emebMn 
O'benach...-sa8- tancteeuswel  t.-
nahlten  a st. 
loet.ent.ra-
...  spfUcbt 
la•taadlalleltea  l. 
I 
lleakl_.....__Yor- s.c~u~- ......  -....  lt 
PD-IrD 
ltinieterlus ~Or  LaJdaoeiee UDd  Bealrb..-.-
u ..  elt.  kreie~reie  ,....... 
St.ldte 
IUDlet.erlus fUr  Staateldniete- llbdateriwl ftr 
Uswelt.  rlua tar u  ..  elt.  U..eltund Ra-
UDd Landeeent- t.urechuta 
tdddWW 
Landkreise und kreiefreie Stlldt.e 
St.aat.11che Aster  Bede~eprl- l ..........  prl-
tor u-elt. und ··- .WU,en (b!llere  lddlea, L8Bd-
t.ur Meubranden- Abfallbebtsrden)  krelee, lrreie-
buq, Roet.ocll,  frele 8Udte 
Schwerin, St.raleund 
Landeelster,Land- Becle~eprl-
·~·- kreise,kreiefreie  eidl.en, Llmd- tddt-, .,_._ 
Stlldt.e  krelee, kreis- kreltle, lm'ela-
fre1e Stlldte  trele 8Udte 
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lraadeDburl 
Die beblrdlioben ZuatiDd~keiten wurden t. Yoraobaltaeaeta 
••r  ..  elt. 
Daa  Landeaabtall•o1'8obal~eaet8 beatt..t ala  entao~•­
ptl1abt~• l&rperaobatten  die  LaDdkreiae  aad  kreiatre1ea 
Stldte.  line  IGokGbertr&~UDC der  luatand~keiten 1Gr  daa 
lina  ....  ln uad leterdern •on liedluacaabtlllen aut 0...1n-
den iat .O.liob.  lntaor~aptliobtil• l&rperaobatten ken-
Den  eiob  aur  lrled~ 1brer  &uf•aben  aua ....  neobliehn 
aber auob ...... ibren Widerapruch  au  Abfallentaor~•••r-
banden 8ua ....  qeacbloeaen verden. Die ent.aoriUftlaptliohti-
••n lerperaobatt.en baben ein Abtallwirt.aobatt.akonaept. aut-
auat.ellen. 
leokleDburi-Vorpo  ...  rn 
S.it. de•  1.  Juni  1991  iat. die Abfallauat.lndilkeit.averord-
DUD8  - AbfZuat.VO  ( "Landeeverordnunt  Gber  die  8uat1Ddi1en 
Beb&rden  naob  abtallrecbtlioben  Voreobritten  und  8ur  le-
at.i•uq  der  auat.lndi1en  Beherden  naoh  dea  Geaet.a  Qber 
OrdnUillevidrilkei  ten  fur  die  Vertol1unc  und  Abnduftl  von 
Ordnuncevidrilkeiten  ia  Bereich  dee  Abfallrecbt.e")  in 
lraft..  In der Verordnun•  iat.  feat•ele•t,  daB  in der  Re•el 
die  at.aat.lichen &.t.er  fUr  O•velt.  und  Mat.ur  die  auat.lnd1•• 
Beherde  fUr  die AuafUhruftl  dee  Abfall••••t••• aind. 
Die Landkreiae und kreiafreien Stldt.e aind die entaoraun.•-
pfliobt.~en  lerperaobatt.en.  Auhr  in  den  8  kreiafreien 
ltldten,  die  kouunale  lntaor1unaeunternebaen  bet.reiben, 
bedienen  eiob alle  31  Landkreiae  beauftr  ..  t.er·Drit.t.er aur 
Baua•GllentaoriUDI· 
Bacha  en 
Die  beb8rdlioben  ZuatiDdilkeiten  8\18  VollaQt  dee  AbfQ  und 
dee  lreten  O.aet.aea  aur  Abtallvirt.aobatt.  und  8\18  loden-
aobut.a  dee  Lande•  Saobaen  aind in der VerordnUDC  dea  Slcb-
aiaohen St.aat.aainiat.eriuae fUr  Oavelt. und  Landeaent.wioklUDI 
Uber  die  Yorllufi••  R•••lUDI  der  Zuat.lnd~k•i  t.  bei  der t\L 
21 
DurohtGhruaa  abtallreohtlicber uad  bodeaacbutareobtll~r 
forecbritten Yo.  22.  01.  1111  enthalten. 
het.IDd~ fClr  dle  Zulaeeuac  YOD  Abfallenteozwwa~eul  ..  • 
ucb  I  1  Abtal~•••ta  elDd  dle  l ..  leruaaeprleldlen  ale 
h8here Abtallbeb&rden. 
line  IDtecbeld~ Clber  die Orlanleationetor. tar dle IDt-
eoraun~ von Sonderabflllen let noch nlcht ••trotteD worden. 
Dae.LaDdeeainieterlua lilt deraelt Qruadl&leD  fClr  dle IDt-
ecbeld~ aur'Orlanleatlonefora der Sonderabtallwlrt.ecbatt 
ln Sacbeen erarbelten. 
lnteor1u~epfU.chti1e  l~rperechaften  eind  die  Landkreiee 
und  die  kreiefreien  Stldte,  die  aur  lrfOll~ ibrer &ut-
l&ben  re11onale  lbfallverblnde  bilden  k~nnen; ein  aw~e­
weieer  Zue ...  enechlul  durch die oberete  lbfallbeh&rde bei 
reetetell~ einee  &ffentlichen BedUrfnieeee  iet a&clich. 
Die  enteoriUDISPfliohtilen l&rpereohaften  eind verptlioh-
tet,  Abfallwirtechaftekon•epte au eretellen. 
Sacheen-Anhalt 
Die  Zuetlndilkeiten  aua  Voll•ua  dee  lbfallrechte  verden 
durch Verordn~en 1ere1elt. Danach iet die oberete lbfall-
beh6rde  dae  llinieteriua  fUr  D•velt  und  Matureohut•,  die 
oberen Abfallbeh&rden die  Be•irkere1ie~en und die unte-
ren lbfallbeh&rden die Landkreiee und  kre1efre1en Stldte. 
ThOria~en 
In  de•  ThUriqer  &bfallvirtechatte- und  Altlaeteqeeeta 
wurde  ale  Oberete  lbfallbeberde  dae  ftr  die  lbtallwirt-
. •ohilft ....-tamtlp tli1liW'terlaa bn'ti..t. OWn ibfellbehei"Ch 
Landkreie b••·  die kre1etre1e Stadt. a 
Der Vollaua obll-.t llagptalolllloll'._ Laadea•enai---t.: 
DaaebeD  •1Dd  18  Laiaare1a der  Laadrat -d 1D  knl•frel• 
ltldta der OberbClr•erMiater ftr die  Verfo~ ••  Grd-· 
•---••ldr1ake1  tea uab I  11 Abe.  1  ~r.  I  AbfG  aCMrle ftr dS.e 
llDilaltuac der ADorda.._  Yon  leaeit~••erfQ~uQ~en aaall 
I  12 clea ftGrU..er Abfallwirtaohafta- wad  &1 tlaate  ..  Het-
agatiDclla. 
Dle  Laadkrelae wurden ala  lntaor~nc•pfliohtile beati  ..  t. 
line Oberla••QDC•Pflioht fUr Sonderabfllle an eieen aooh a.a 
be•t1  ...  nden  Tr  ..  er der  Sonderabfallent•or~ wurde  •or-
•e•ehen.  All•  Abfallentaor•unc•anl ..  en  unterlie••n  aeben 
elner  beb6rdl1ohen  Oberwachuq  auch  der  lllenkont.rolle 
duroh die Anlacenbet.reiber. 
In den ..  t•t•n lrei••n der Linder nehaen die Landkrei•• bereit• 
die  runkt.ion  al•  enteor•uncepflichtile  l6rperechaft  wahr.  Ia 
Sinn•  elner effektiveren Abfallwirt•chaft  werden  Zweckverblnde 
initiiert. 
8.  Planun1••iele.  Stand dar abfallvirtachaftligben Planypcep 
In allen L&ndern  wird ••••nwlrtil an vorllufi1en Abfallent-
80I'IUni8Pllnen  (I 8.  Ab•atz  3  dee  Abfall1eeeta•••  Artikel 
8  der  Richtlinie  15/442  IWG.  Artikel  12  der  Richtlinie 
.18/311  IWG)  ait dea Ziel •••rbeitet.  •1• 1182  wirk•aa ••r-
den  aQ  l••••n. 
Branden  burl 
Die  notwendil•n Rauaordnuq•- und  Planfe•t•tellun~•••rfah­
ren fQr &bfallwirtechaft•anlacen •ollen bi• 1816  ein~elei­
tet. und  weite•t1ehend •bl••chlo•••n ein. 
Auf  dea Gebiet der Sonderabfallent•oriUDI wlrd fUr  1192 die 
GrUndun1  einer Sonderabfalll•••llecbaft anceetrebt. II 
leoklenbura-Vo~rD 
l• LaDdea ..  t  fGr O.welt uad •atur wlrd der8e1t daa &bfall- .  . 
uad AltlaeteDkataeter entellt. Gleloh•eltS.. werdeD 8ruad-
l ..  eD fGr den &bfallwlrteohaftaplu lleoklenbura-Vorpo•eru 
•••chaffeD.  Der ente IDtwrf elnea •orllufian &bfallent-
aorauaaepluee  wlrd  b1a  IDde  dea  Jahre•  1111  •~arbe1tet. 
Durch  dae  LaDdea ..  t  for·o.welt uad Ratur werden  ebenfall• 
die PlufeetetellUDCeverfahren naoh I  T &be.  1 &bfG  durch-
aefGhrt.  Daalt let dae LaDdeeaat  neben der lrarbeltuaa der 
PluUDCearundl ..  eD  auoh  fGr  die  entepreohenden  Gen.Ul-
~••erfahren •uet1Ddi8. 
Weaen  au  aerinaer  linwohn•r•ahlen  je lreie wurde  der  Zu-
ea•••neohluD  au  lnteoraunaeverbanden  ••pfohlen.  Der••i  t 
eind T lnteoraunaaverblnde •it unterecbiedliobe• lealieie-
runaeetand in der Vorbereituna.  Ia wird davon  aueaeaanaen, 
daD  die  Bilduna der kreieQberareifenden  lia•ua•••biete 1• 
ereten Balbjahr  1892  abaeechloeeen eein wird. 
Sacbeen 
Abfallenteoraunaepl&ne  exietieren  im  rreietaat  Sacheen 
derzeit noch  nicht.  da  die vorlieaenden Daten Qber  Art und 
Men1e  der  in  Sacheen  frQher  anaefallenen lbf&lle  fOr  die 
erforderlichen abfallwirtechaftlichen  MaDnah•en  nur  einen 
aerinaen  Aueeaaewert  haben.· 1992  wird  ein vorl&ufi1er  Ab-
- fallenteor1uneplan  fOr  den  Bereich  der Baue•Gllenteor•una 
aufaeetellt. aue de• neben Anaahl und  Art der abfalltecbni-
ecben lnlaaen aucb deren rAu•licbe Zuordnuna  hervor1eht. 
liae  llrt~l~  fUr  ioaderabt&lle  vizd .,.... der 
achAellaD  •J.rt.acb•ftlicben  u  ..  eetal  t~eproa•••• eret  au 
einem  ep&teren  Zeitpunkt •Halicb eein. laollHa-Dbal~ 
Auf  der INDdl  ..  •  elaer IWdie wird bla Dea•ber 1111  der 
IDtwurl eiDea  &bfallwirt.aollaltakoaaeptea ... LaD ..  •  erar-
bei  tet. Die Plu--. der IDuor..-.aul••• wird uter le-
rClokaioht18Uila  elDer •faueadeD Yenenua.  YOD  Abtlll• 
wor1uo•••·  la  dea  Laadkreiaea  ad •niafn1• IUdt.ea 
Hl'dea  tlloheadeokeade  h=elarateM  ftr  llertawtte  maa 
Baua•Gll  1Datalliert.  Die ..  hrheit der Laadkniae llat be-
rei~• lataor.--.aaatauaaea erarbeitet. lit der Bildua~ woa 
lweokwerbladea  a11r  lrftllua~  der  abtallwirt.aohaftlloua 
&11'-abea  wurde  beconaea.  Plaauacaaeitll bietet ea aich aa, 
1• Laad  10  1ro8e Depoa1ea  au err1ohtea. 
Bla  lira  1192  wird  fUr  daa  Laad  eia  eratea  loaaept  a11r 
Soaderabfalleataori11DC wor1el ..  t. 
Dae  lauaorda11Q~avertahnn tar elae  Untert  ..  edepoale  wlrd 
aooh  1•  Deaeaber  1981  eretfnet,  aaobdea  all•  w1chtllen 
Bohlrluae dea  Land••  aut die liiDUDI fUr  eine Uatert  ..  ede-
ponie ••prGft v11rden.  PlanUD~aae1til 1at davoa  a11aaQ1eben, 
da8 fUr  die betrefteade lntaoriUftlateohDololie eine &Dl&le 
ben&ti1t wird. 
Die  Planuftl  fUr  eine  SoaderabfallverbrenauDCaanlaae  wird 
a1t dea Z1el  betr1eben,  1a Mira  1882  die Antraaaunterlaaen 
ia der auatlndilen Beh&rde  einaureicben. 
line  cbeaiacb-phyaikaliacbe  ..  baadluacaanl&le  ait  einer 
lapaaitlt won  50  000  t/a hat ibren ..  trieb a11t1eno ...  n. 
81~  a11r  Iabetrie'bnahae  1eei1neter  lntaor~UD~aaal••n  ia 
Lande verden beaoadera GberwacbQD~abedQrftll• Abfllle teil-
••1••  in den  alten  Bund••llndern  eat•or1t.  Die  londerab-
fallplaauna wird  Zwiacbenl&~er fQr  londerabtllle voraeben. tlb 
II 
!bClri.Daen 
le wir4 _.etnbt, da8 .ted•  enteo~epfliobtiae Urper--
ecbaft lber •1Ddeeteae 1 bie 2 liectluaaeabfalldeJODieD •er-· 
fQat. die die bteo!W\~Daeeioberbeit kura- ble •itteltri•~ia 
bie  aur  lrriobtuq  •on  huaalaaea cewlbrleietea.  U.  die 
&'bfallenteozwuq  wirteobaftliob  au  •eetaltea, -aiad  die 
Laadkreiee uad kniefnieD ltldte auf••fol'dert, •lob ._, 
I  2 Aba.  2 dee  !hlri~er &'bfallwirtecbatte- aad &ltlaetea-
•eeetaee au  Zweck•er'blnden aae  ....  aauecblielea. 
Dae  Thlri~er &'bfallwirteohafte- uad  Altlaete~eeeta •er-
p:fllchtet  die  lnteor•uqepflichtS..en  uad  den  Tra.er  der 
Sonderab:fallenteor•uq  aur  Jahrliohen  lretellv• •on  &b-
:fall  ..  qenbilanaen,  in denen auch der Stand der  Verwert~ 
darauetellen let. Trl••r der Sonderabfallenteor~ let die 
ThUri~er Sonderab:fall••••llecba:f~ •bH. 
Von  den enteor•u~ep:flicbti8enGeb1etek~rperecba:ften werden 
deraeit Abfallwirtecha:ftekonaepte,  eineoblieBlioh der &ue-
weieu~ ~•licber Standort•  :fUr  Ab:fallenteor•u~eanl.,en, 
erarbeltet. 
Mach  I  9  dee  ThUri~er Ab:fallwirtecha:fte- und  Altlaete~e­
eetaee  haben  aunlchet  die  enteor•un•ep:fl1cht1••n  lt~rper­
echa:ften  und  kreie:freien Stldte eowie  der Tr&ler der Son-
derab:fallenteor•un•  eplteetene  bie  au•  31.  Juli  1983  fir 
lhre  Berelohe  Ab:fallwlrtecha:ftekonaepte  au:fauetellen.  &u:f 
dieeer  Baeie  erarbeitet die  Landeeanetalt  :fUr  O.welt  dea 
Landeeab:fallentao~uncaplaa ....  8  I  8 d..  Ab:fQ.  Die ober-
ate Ab:fallbeh~rd• uateretUtat dieee PlaDUD8en  durch reetle-
•un•  Yon  IUndeetlnhal  ten,  lnteorpft8ekr1  terien  oder  Pla-
nuueaielen. II 
Deraei  tic i•t die &uf•tellwaa der lbfallwirt.obaftaODMPte 
18  Bereich  der  bt•or~•ptliobticeD 1D  &rbe1t,  eo .., 
be•1DDeDd  •1  t  d ..  BerNt k~DdeD  Jabre• •it, enteD Gber-
re•10DaleD PlaaUDCeD  •ereobaet ..  rdeD  kaDD. 
O..eDwlrti• werdeD  aur lrarbeitwaa de• loDderabfalleDt.or-
pq•plaae•  tar  TbariueD  die  er•teD  Plaawaa•aiele  tar 
BtaDdorte  UDd  lapaa1tlteD  •oD  lbtalleDt•orauD8•aalaceD 
t··~·l••t· ANNEX  4 \\~ 
Mitteilung  SG {91) Al164'/9 
Mitteilung der aegierung der Bundearepubli~~~~~~--~~ 
10.  Oktober 1991  nach Artikel  17  in Verbindung mit Artikel 15 
Aba.  1,  2.  Anatrich der Richtlinie dea Ratea der Buropiiachen 
O...inachaften vom  04.  Dea.aber 1990  Uber  die in Deutachland 
geltenden Obergangaaalnahman  fur beatiamte Geaeinachaftavor-
achriften Uber  den U.Weltachutz  (90/156/BWG),  ABl.  Nr.  L 
353/59  vom  17.  Dezember  1990,  in Verbindung mit Artikel 3  ~·· 
1  und  2 der Richtlinie dea Rate• der Buropliachen Gemeinachaf-
ten vom  24.  November  1988  zur Begrenzung von  Schadatoffemia-
aionen von  Grolfeuerungaanlagen in die Luft  (88/609/BWG),  ABl. 
Nr.  L 336/1  vom  07.  Dezember  1988  Uber  die eratellten Program-
•• zur achrittweiaen· Verringerung der jihrlichen Geaaat ..  ia-
aionen au• beatehenden Anlagen. 
VOrb•••rkunq 
Mit  Schreiben vom  19.Februar 1991  (XI/002413)  hat die Kommia-
aion der Europiiachen Gemeinachaften der Bunde•republik 
Deutachland mitgeteilt,  daa hinaichtlich der umaetzung der 
Richtlinie 90/656/BWG  eine Mitteilung uber die Programme  zur 
achrittweiae~ Verringerung der Baiaaionen geaia Artikel 16  der 
Richtlinie 88/609/BWG  bia zum  1. Juli 1992  erforderlich iat. 
Dieae •itteilung wird hi~it  ~rgelegt. 
1 .  B•q•lpng nmQ 'linisnansmrvt;ru 
DuTCh 111itt•ilanv der -.,iw&wag der Banclnnpublik Deut•cbJand 
·~  27. 'Aup•t 1110 ~  du P&ogr- MCh £rtUM1 .l ~  •.  1 
\!er lti"ChtliDie  ee/609/..c;.~ 24.  llo•J•bu 1188 .&ur  .Cbritt-
... -12o-
henden Anlagen,  die in der Bundesrepublik Deutschland nach  dem 
Gebiet••tand bi8 zua 3.  Oktober  1990 gelegen 8ind,  ubermit-
telt. 
Durch den Binigung•vertrag vom  31.  Augu•t  1990  in Verbindung 
ait Artikel 1  de• Einigung•vertragsge•etze• vom  23.  September 
1990  (BGBl.  1990  II S.  885)  - auszug•wei•e als AQlaqe  1  bei-
gefugt - gilt das gleiche Programm  auch  fur die neuen Bundes-
linder iaa  Gebiet der  .. ehemaligen Deutschen Deaaokratischen Repu-
blik lediglich mit anderen Sanierungsfristen. 
2.  Saniorynq ygn  bl•tohondon Anlagen  im  Glbiet der neuen  Bun-
doslindor nach der yergrdnung uber GrgSfeuerungsanlagen  (13. 
BimSchy) 
Gemi8  Anlage  I  Kapitel XII  Sachgebiet A Abschnitt III Nr.  4 
de• Einigungsvertrages gilt die  Drei~ehnte Verordnung  zur 
DurchfUhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  (Verordnung 
Uber  Gro8feuerung•anlagen - 13.  BimSchVl  vom  22.  Juni  1983 
(BGBl.  I  s.  719)  - als AQlage  2  beigefugt - mit  folgender MaS-
gabe: 
"Soweit Vorachriften der Verordnung die Durchfiihrung  von  MaB-
nahmen  oder die Abgabe  bestimmter Verzicht•erklirungen des 
Betreibera innerhalb beatimmter Fristen vorsehen,  verlingern 
sich die•e in dem  in Artikel 3  des Binigungsvertrages genann-
ten Gebiet  uaa  ein Jahr;  Fristbeginn ist der 1.  Juli 1990." 
Da  die Verordnung Uber  Gro8feuerungaa~,a9en in den alten Bun-
deslindern bereits am  1. Juli 1983  f  -aft trat, bedeutet das 
fur be•tehende Anlagen  im  Gebiet der  •.  n  Bundeslinder einen \21 
bezogen auf die  jeweils in der Verordnung genannten ein•chli-
gigen Fri•ten um  acht Jahre zeitversetzten Ablauf der Altanla-
gensanierung gegenuber den alten ·Bundealindern. 
3.  Sanierung  yon  beltehenden Feuerungsanlaqen  fur den Einsatz 
yon  gasfOrmigen Brennstoffen mit einer Feuerungswirmelei-
tung  yon  50  Megawatt  bis weniger als 100  Megawatt  in d'n 
neuen  Bundeslindern 
Die  von  der Verordnung uber Gro8feuerung8anlagen nicht erfa8-
ten Feuerungsanlagen fur den Einsatz  von  gaafOrmigen  Brenn-
steffen mit  ei~er Feuerungswirmeleistung von  50  Megawatt bis 
weniger als  100  Megawatt  werden durch die Technische Aoleitung 
zur Reinhaltung der Luft  (TA  Luft)  vom  27.  Februar  1986  (GM 
Bl.  I  s.  95)  - als Anlage  3  beigefugt  - einbezogen und  in Nr. 
3.3.1.2.3 der  TA  Luft durch spezielle Anforderungen besonders 
geregelt. 
Gemi8  Anlage  I  Kapitel  XII  Sachgebiet A Ab•chnitt II Buchstabe 
c)  des  Einigungsvertrages gilt im  Hinblick auf die  TA  Luft 
§  67  a  Abs.  3  BimSchG,  der wie  folgt lautet: 
"Soweit die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  vom 
27.  Februar  19~6  (GMBl.  s.  95,  202)  die Durchfuhrung  von  Ma8-
nahmen  zur Sanierung von  Altanlagen bis  zu  einen bestimmten 
Termin vorsieht,  verlingern sich die hierzu ergebenden Fristen 
fur das in Artikel  3  des Einigungsvertrages genannte Gebiet  um 
ein Jahr;  als Fristbeginn gilt der 1.  Juli  1990. Da  die TA  Luft bereits am  1.  Marz  1986  in den alten Bundeslan-
dern ·in Kraft trat,  bedeutet das  fur beatehende Anlagen  im 
Gebiet der neuen  Bundeslander einen bezogen auf die  jeweils in 
der allgemeinen Verwaltungsvorschrift genannten einschlagigen 
Friaten um.funf Jahre und vier Monate  zeitversetzen Ablauf der 
Altanlagensanierung nach Nr.  4  der TA  Luft gegenuber den alten 
Bundeslindern. 
4.  Termine und Friaten zur Sanierunq beatehender Anlagen  nach 
der GroSfeuerunqsanlaqen-Verordnunq und  der TA  Luft in den 
neuen Bundealindern 
Die unter Nr.  1  Abaatz  1  genannte Mitteilung der Bundesrepu-
blik Deutschland vom  27.  August  1990 gilt gemiS  Nrn.  2  und  3 
fur die neuen Bundealinder mit der MaSgabe,  daB  die dort ge-
nannten Fristen und  Termine ·gemiB  den Ausfuhrungen nach  2  und 
3  anzupaasen aind.  Eine entsprechend aktualisierte'Faasung der 
Mitteilung ist ala AQlaqe  4  beigefugt. ANNEX  5 Dead I ine  Reference  Reference  of  the  sectorial 
in  90/656/EEC  Directive concerned 
31 .12.1991  Article  7  80/778/EEC  (drinking water) 
31. 12. 1991  Article  8  80/779/EEC  (S02) 
Article  10  82/884/EEC  (lead) 
Article  12  85/203/EEC  (NOx) 
31. 12.1991  Article 8  80/779/EEC  (S02) 
31. 12. 1991  Article  16.2  75/442/EEC  (waste) 
31.12.1991  Article  16.2  78/319/EEC  (toxic  and  dange-
-rous waste) 
1 . 7.1992  Article  15.1  88/609/EEC  (large  combustion 
plants) 
31. 12. 1992  Article  10  82/884/EEC  (lead) 
Article  12  85/203/EEC  (NOx) 
31.12.1992  Article  3.4  84/156/EEC  (mercury) 
86/280/EEC  (I ist  I  dangerous 
substances) 
31  . 12.1992  Article  1  75/440/EEC  and  79/869/EEC 
(surface water) 
31. 12.1992  Article 6.3  80/68/EEC  (ground  water) 
Type  of  requirement 
improvement  plan  discribing  how 
compliance  is  to  be  ensured  by 
31. 12.1995 
designation of  zones  where  the 
concentration of  S02.  NOx  or  lead 
is  I ikely  to  be  exceeded  (in air) 
plan  for  the  progressive  impro-
-vement  of  the  air  quality  in  the 
S02  zones 
improvement  plans  which  conform 
to  the  requirements of  Article 6 
of  Directive  75/442/EEC 
improvement  plans which  conform 
to  the  requirements of  Article  12 
of  Directive 78/319/EEC 
programme  for  the  progressive  re-
-duction of  total  annual  emis-
-sions 
plans  for  the  progressive  impro-
-vement  of  the  air  quality  in  the 
NOx  and  in  the  lead  zones 
special  programmes  under  Article 
4  of  Directive  84/156/EEC  and 
Article 5  of  Dir.  86/280/EEC 
improvement  plan  describing  how 
the  objectives  are  to  be  achieved 
by  31 . 12. 1995 
programme  for  improving  the  water 
-- - --- --
Comment  on  the  implementation 
notification  in  February  1992 
notification on  10  January  1992 
complementary  information  in 
November  1992 
notification on  10  January  1992 
notification on  30  January  1992 
notification on  30  January  1992 
notification on  10  October  1991 
no  notification on  31.12.1992 
the  German  authorities  have  an-
-nounced  that  the  dead I ine  wi  II 
not  be  met 
notification on  16.4.1993 
notification on  16.4.1993 
---
I 
I  - 1'1 
.£ Deadline  Reference  Reference of  the sectorial 
in 90/656/EEC  Directive concerned 
31.12.1992  Article  5  79/409/EEC  (wild  birds) 
31 .12.1992  Article 4  78/659/EEC  (fish water> 
*  s.p.a.  special  protection areas 
Type  of  requirement 
protection measures under  Art.  3 
and  4  of  Directive 79/409/EEC  in-
-eluding designation of  s.p.a.  * 
designation of  fish water  and 
progra..es  in order  to reduce 
pollution 
Com.ent  on  the  i~la.entation 
notification on  29.12.1992 
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M i  t  t  e  i  1  u  n  g 
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
an die 
Komaission der Europiischen Geaeinschaften 
vom  10.  Mirz  1993 
Richtlinie 90/656/EWG Artikel  1  und  6 
10117 
Die  Regierung der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich,  der 
Kommission der Europiischen Gemeinschaften  nach  Befragen der 
zustindigen Linder folgendes mitzuteilen: 
:Inhalt 
1.  Vorbemerkung 
2.  Umsetzung der Richtlinie 86/689/EWG 
2.1.  Situation 
2.2.  Rechtliche Umsetzung 
2.3.  Sanierungsplane 
3.  Umsetzung der Richtlinie  75/440/EWG 
3.1.  Situation 
3.2.  Rechtliche Umsetzung 
3.3.  Sanierungsplane 
4.  Umsetzung der Richtlinie  79/869/EWG 
4.1.  Situation 
4.2.  Umsetzung Mlagen 
Anlage  1 
Anlage  2 
Anlage  2.1. 
Anlage  3 
Anlagen  3.1 
bis  3 .18. 
Anlage  4 
Anlagen  4.1. 
bis 4.4. 
Anlage  5 
Anlagen  5.1. 
bis  5.10. 
Anlage  6 
Anlage  7 
Anlage  8 
Anlage  9 
Anlage  10 
Anlage  11 
Anlage  12 
Bestandserfassung und Sanierungspline in 
Sachsen-Anhalt 
Gewisser und Bntnahmestelle in Mecklenburg-
Vorpoa~~~~ern 
Binstufung der Gewisser 
Gewisser und Bntnahmestellen in Sachsen 
Binstufung der Gewisser 
Gewisser und Bntnahmestellen in Sachsen-Anhalt 
Binstufung der Gewisser 
Gewasser und Bntnahmestellen in 'l'hiiringen 
Binstufung der Gewisser 
Sanierungsplan fiir das Einzugsgebiet der Tal-
sperre Weida 
Sanierungsplan fur das Binzugsgebiet der Warnow 
und  fiir das Wasserwerk Rostock 
Sanierungspline 
8.1.  fur das Einzugsgebiet der Talsperre Wol-
fersgrlln und das Wasserwerk Wiesenburg/ 
Wildau-HaBlau 
8.2.  fiir das Einzugsgebiet der Talsperre DrOda 
und das Wasserwerk Gro8zobern 
8.3.  fiir das Einzugsgebiet des Pitzschebaches 
und das Wasserwerk Hossen/Zellwald 
Me8methoden  sowie Haufigkeit der Probenahmen 
und Analysen in Mecklenburg-Vorpo.mern 
Me8methoden  sowie Haufigkeit der Probenahmen 
und Analysen in Sachsen 
Me8methoden  sowie Haufigkeit der Probenahmen 
und Analysen in Sachsen-Anhalt 
Me8methoden  sowie Haufigkeit der Probenahmen 
und Analysen  in Thurinqen \2-9 
1 .  vorbelperkuug 
Die mit den EG-Richtlinien vom  17.12.1979 uber den 
Schutz des Grundwassers  gegen Verschmutzung  durch be-
stimmte gefihrliche Stoffe und  vom  16.06.1975 uber 
die Qualititsanforderungen an Oberflichenwasser fur 
die Trinkwassergewinnung in den Mitgliedstaaten ver-
folgten  Ziele waren bereits weitgehend  in den  Rechts-
vorschriften der ehemaligen  DDR  erfaSt. 
§  25  des  wassergesetzes der  DDR  vom  02.  Juli 
1982 enthielt ein grundsatzliches Verbot  fur 
das  Einbringen von gefihrlichen Stoffen in das 
Grundwasser  und  in die ubrigen Gewasser.  Die 
Betriebe waren verpflichtet,  die notwendigen 
Anlagen fur einen  .. gefahrlosen Umgang  mit dies  en 
Steffen zu errichten und  die erforderlichen 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.  Fur eine 
vorgesehene  Lagerung  bestimmter Mengen  von  Gif-
ten  im  Sinne des Giftgesetzes der  DDR  und  von 
Mineralolen  und  Mineralolprodukten hestand eine 
Anzeigepflicht bei der zustindigen Wasserbehor-
de,  die Auflagen erteilen und  die angezeigte 
Lagerung beschranken,  befristen oder untersagen 
konnte. 
Ausnahmen  von  dem  Einbringungsverbot waren  im 
Rahmen  der in der wasserrechtlichen Einlei-
tungsgenehmigung  festgelegten Emissionsgrenz-
werte nach  §  27  des  Wassergesetzes  zulassig. 
Solche Ausnahmen  bezogen  sich auf die Einlei-
tung  in Oberflachengewasser  und  betrafen in der 
Regel  nicht das  Grundwasser. Eine  im  wasserqesetz qereqelte Anzeiqepflicht 
geqenuber der Wasserbehorde  bestand  fur die 
Errichtung,  Veranderung oder Au8erbetriebnahme 
von  baulichen Anlagen uber Tage,  in denen nicht 
nutzbare,  flie8fahige und  feststoffhaltige 
Ruckstinde aus industriellen Gewinnungs- und 
Verarbeitungsbetrieben mit Hilfe von Absperr-
bauwerken,  Halden,  Xippen oder Restlochern 
schadlos beseitigt wurden  (industrielle Absetz-
anlagen). 
Mit der Anzeige  war nachzuweisen,  daB  die er-
forderlichen Sicherheitsvorkehrungen  zum  Schutz 
des Grundwassers  getroffen waren.  Die Wasser-
behorde konnte entsprechende Auflagen  zum  ... 
Grundwasserschutz erteilen. 
Die Beseitigung gefahrlicher Stoffe in oberir-
dischen Deponien  war  in der 6.  Durchfuhrungs-
verordnung  zum  Landeskulturgesetz  "Schadlose 
Beseitigung nicht nutzbarer Abprodukte"  vom 
01.  September  1983  gereqelt.  Danach  bedurfte 
die schadlose Beseitiqung nicht nutzbarer Ab-
produkte  (Abfille)  der Genehmiqunq  der zustan-
diqen ortlichen Staatsorgane  (Rat  des Kreises, 
Rat des  Bezirkes)  im  Einvernehmen mit der zu-
standigen wasserbehorde  und  hatte u.  a.  so  zu 
erfolqen,  daB  eine Beeintrachtiqunq des  Wassers 
vermieden  wurde. 1~1 
Gema8  §  27  des Wassergesetzes batten die Was-
aerbehorden auch Grenzwerte  fur die Gewisserbe-
achaffenheit  (Xmmiasionsgrenzwerte)  fe•tzule-
gen.  Dieae Grenzwerte enthielten Zielgro8en und 
Vorgaben  fur die qualitative Beachaffenheit in 
einem bestimmten Gewisser oder Gewisserab-
schnitt,  die an den  jeweiligen Nutzungsschwer-
punkten ausgerichtet waren,  wobei  eine vorgese-
hene oder vorhandene Nutzung fur die Trinkwas-
sergewinnung  im  Vordergrund stand. 
Die v.  g.  DDR-Vorachriften waren grundsitzlich geeig-
net,  die  direkt~ oder indirekte Ableitung gefihrli-
cher Steffe in das Grundwasser  zu verhindern und  den  .. 
Schutz  von  Oberflichengewissern,  die zur Trinkwasser-
veraorgung genutzt wurden  bzw.  vorgesehen waren,  zu 
gewihrleisten. 
Xm  Vollzug konnten diese Vorschriften allerdings 
haufig nicht durchgeaetzt werden.  Die  auf stindiges 
Wirtschaftswachstum ausgerichtete Politik bei gleich-
zeitigem Mangel  an  finanziellen Mitteln,  Bau- und 
Ausrustungskapazititen fuhrte dazu,  da8  immer  hiufi-
ger den Entscheidungen der Wasserbehorden nicht nach-
gekommen  wurde  bzw.  Grenzwertuberschreitungen  zuge-
lassen wurden. 
Nach  dem  Beitritt wurde  der Aufbau der Wasserbehorden 
in allen neuen  Bundeslindern vollig neu gestaltet. 
Obwohl  durch die alten Bundeslander umfangreiche Per-
sonal- und  Verwaltungshilfe geleistet wurde,  bestehen 
immer  noch  personelle Probleme bei  den  Behorden,  so 
daB  gewisse Schwierigkeiten bei der Umsetzung  der 
Richtlinie vorhanden sind. Nachfolgend sind die Ma8nahmen  der neuen  Lander  zur 
Einhaltung der Verpflichtungen der Richtlinie 
80/68/EWG  sowie Verwirklichung der Ziele der Richt-
linien 75/440/EWG  und  79/869/EWG  bis zum  31.  Dezember 
1995  entsprechend Artikel  1  und  6  der Richtlinie 
90/656/EWG  aufgefuhrt. 
2.  Qmsetzuoq der Ricbtlinie 80/68/IWG 
2.1.  Situation 
In der ehemaligen  DDR  wurde die Beschaffenheit des 
Grundwassers nur auf wenige  "Standardparameter" kon-
trolliert, so daB  ein genereller Oberblick uber an-
thropogene Schadstoffefntrage  (z.B.  Halogenkohlenwas-
serstoffe oder Schwermetalle)  derzeit noch nicht vor-
liegt.  Fur stoffe aus der Liste  I  und  fur Stoffe aus 
der Liste II gestatten die vorhandenen Me8werte  zur 
Zei~. keine  flichendeckende Aussage  uber mOgliche 
Grundwasserbeeintrichtigungen. 
Um  die Kenntnisse uber die Grundwasserbeschaffenheit 
zu verbessern,  wird  von  der Bundesregierung die 
Durchfuhrung eines Grundwassermonitorings  in den  neu-
en  Landern gefordert. 
2.2.  Rechtliche Umsetzunq 
Das  Wasserhaushaltsgesetz  (WHG),  insbesondere die 
Reinhaltung des  Grundwassers  nach  §  34  Abs.  1,  die 
Erlaubnispflicht nach  §  3  Abs.  1  Nr.  5  in Verbindung 
mit §§  2  und  34  Abs.  1  sowie  fur Anlagen  zum  Umgang 
mit  wassergefahrdenden Stoffen §  19  g  in Verbindung 
mit  §  34  Abs.  2  WHG  erlaubt die  Umsetzung  der wesent-
lichen Anforderungen  der Richtlinie. Es gilt aeit dem  01.  Juli 1990  auch in den neuen Lin-
darn.  Daa  Waasergeaetz der ehemaligen  DDR  mit seinen 
Folgebeati ..  ungen gilt entaprechend Artikel 9  Abs.  1 
dea  Einigungavertragea bia zum  Erlaa eigener Landes-
wasaergeaetze ala Landearecht fort,  soweit es nicht 
den Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes wider-
spricht. 
Artikel 4  Absatz  1  Anstrich 2 der Richtlinie 
80/68/EWG  wird  dur~h das Gesetz  Uber die Yermeidung 
und  Entsorgung von Abtillen  (Abfallgesetz-AbtG)  vom 
27.  August  1986  und die hierzu erlassenen Rechtsvor-
achriften des Bunde&  umgesetzt.  Sie gelten aeit dem 
03.  Oktober 1990  auch in den neuen Lindern. 
In allen neuen Bundeallndern wurden  inzwischen die 
gesetzlichen Grundlagen zur Regelung der Abfallwirt-
schaft getroffen. 
Damit ist daa rechtliche Instrumentarium bereits vor-
handen,  um  bestehende Einleitungen beenden  zu konnen. 
Dem  Urteil des  Europiischen Gerichtshofes in dem  Yer-
fahren Nr.  A/86/121  wird durch eine Novelle des Was-
aerhauahaltagesetzea nachgekommen.  Die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland hat in der Mitteilung an 
die Xommission  der Europiischen Gemeinschaften vom 
24.  November  1992  Uber  den Stand der Gesetzgebung 
informiert. 2.3.  3~~ierunqspline 
2.3.1. 
Nach  Artikel  6  6bsatz  1  der Richtlinie 90/656/EWG 
kann Deutschland in Abweichung  von  der Richtlinie 
80/68/EWG  fur das Gebiet der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik  vorsehen,  daB  den Verpflichtun-
gen gemas  jener Richtlinie fur die  zum  Zeitpunkt der 
Herstellung der deutschen Einheit bestehenden Einlei-
tungen  von Stoffen aus den Listen I  oder II bis  zum 
31.  Dezember  1995  nachzukommen  ist. 
Artikel  6  AbSatz  3  der Richtlinie  90/656/EWG  fordert 
bis zum  31.  Dezember  1992  die Vorlage eines Sanie-
rungsplanes,  aus dem  hervorgeht,  mit welchen  MaSnah-
men  die Ziele der Richtlinie bis  zum  31.  Dezember  ... 
1995  erreicht werden  konnen. 
Nachfolgend ist dargestellt,  wie die Lander  Branden-
burg,  Mecklenburg-Vorpommern,  Sachsen,  Sachsen-Anhalt 
und  Thuringen  sowie Berlin fur den Ostteil der Stadt 
diese Anforderungen erfullen. 
Nach  Artikel  4  Absatz  1  Anstrich  1  der Richtlinie 
80/68/EWG  verbieten die Mitgliedstaaten  jegliche di-
rekte Ableitung von  Stoffen aus der Liste I.  Nach 
Artikel  5  Absatz  1  Anstrich  1  der Richtlinie 
80/68/EWG  konnen direkte Ableitungen  von  Stoffen aus 
der Liste II nur genehmigt  werden,  wenn  eine Ver-
schmutzung des  Grundwassers  mit diesen Stoffen ver-
hindert wird. 
In Brandenburg,  Mecklenburg-Vorpommern,  Sachsen, 
Sachsen-Anhalt  und  dem  Ostteil Berlins bestehen  nach 
derzeitigem Kenntnisstand  keine direkten Einleitungen 
von  Steffen  aus  den  Listen  I  und  II. 2.3.2. 
I~ 
In ThUringen gibt es drei Schlucksonden an  zwei 
Standorten  fUr  die Aufnahme  von  Abwissern. 
Die  Sonde Neudietendorf,  in die phenolhaltige Abwis-
ser eingeleitet wurden,  wurde  am  01.  Januar  1993  end-
gUltig geschlossen. 
In den beiden Sonden  in Xirchheiligen erfolgt seit 
dem  01.  Januar 1993  nur noch die Verpressung lager-
stitteneigenen Wassers aus der Erdgasforderung unter 
Beachtung der Anforderungen von Artikel  4  Absatz  3 
der Richtlinie 80/68/EWG. 
Die unterirdischen Hohlriume weisen nach Auskunft des 
Landes ThUringen keine Verbindung  zu grundwasserfuh-
renden Schichten aus  und  es sind alle technischen 
Ma8nahmen  zur Vermeidung einer Kontamination anderer 
Grundwassersysteme getroffen. 
Fur die Fille der Artikel  4  Absatz  1  Anstrich  1  und 
Artikel  5  Absatz  1  Anstrich  1 entfillt die Vorlage 
von  Sanierungsplinen. 
Artikel  4  AbSatz  1  An&trich  2  der Richtlinie 
80/68/EWG  schreibt vor,  daB  die Mitgliedstaaten MaB-
nahmen  zur Beseitigung oder zur Lagerung  von  Steffen 
aus der Liste  I  nach  Prufung genehmigen  konnen,  so-
fern alle technischen VorsichtsmaBnahmen  eingehalten 
werden,  die notig sind,  um  eine indirekte Ableitung 
zu  verhindern. Nach  Artikel  5  Absatz  1  Anstrich  2  der Richtlinie 
80/68/EWG  konnen derartige MaSnahmen,  die  zu einer 
indirekten Ableitung von  Stoffen aus der Liste II 
fUhren  konnen,  nur genehmigt werden,  wenn  eine Ver-
schmutzung des  Grundwassers durch diese Stoffe ver-
hindert werden  kann. 
In Brandenburg.  Mecklenburg-Vorpommern.  Sachsen. 
Sachsen-hnhalt und  ThUringen  sowie  im  Ostteil Berlins 
werden die entsprechenden PrUfungeri. durchgefUhrt  und 
Genehmigungen nur erteilt,  wenn  alle technischen Vor-
sichtsmaSnahmen eingehalten werden,  die notig sind, 
um  die Ableitung von Steffen aus der Liste  I  bzw.  die 
Verschmutzung des Grundwassers durch Stoffe aus der 
Liste II zu verhindern. 
Gegenwartig ist nur in ThUringen eine indirekte Ein-
leitung genehmigt.  Im  Steinbruchbetrieb der Kulm  Ba-
salt-Aktien-Gesellschaft in der Nahe  von  Schlegel 
(Landkreis Lobenstein)  wird mit max.  10  mg/1  Kohlen-
wasserstoffen belastetes Abwasser versickert.  FUr  die 
Einleitung kommt  nach  Aussage  des  Landes  ThUringen 
Artikel  4  Absatz  2  zur Anwendung,  so daB  auch  in die-
sem  Fall kein Sanierungsplan vorzulegen ist. 
Die  Anlage  neuer Deponien wird nur genehmigt,  wenn 
sie nach  dem  deutschen Abfallrecht dem  Stand der 
Technik entsprechen.  Das  schlieSt ein,  daB  die erfor-
derlichen Ma8nahmen  zur Unt,  .undabdichtung durch-
gefUhrt werden  und  Deponies1  ..  ~asser nach Reinigung 
in einen Vorfluter abgeleitet werden. 
Indirekte Einleitungen von  Steffen aus  den Listen  I 
und  II konnen  jedoch von  bestehenden  Deponien ausge-
hen. \~ 
Nach  Schitzungen existierten im  Jahre 1989  13.000 
Ablagerungsflichen,  davon  11.000  fur Hausmull  und 
2.000  fur industrielle Abfille.  Von  den  11.000 Anla-
gen fur die Hausmullablagerung besa8en  120  den Status 
einer geordneten Deponie,  weitere 1.000 waren als 
kontrollierte Ablagerungen eingestuft.  Die meisten 
der restlichen rund 10.000 ohne  Beachtung der ubli-
chen Standards und  Sicherheitsanforderungen betriebe-
nen Ablagerungen wurden  inzwischen geschlossen. 
Deponien,  die uber den  31.  Dezember  1995  hinaus wei-
terbetrieben werden sollen,  werden bis zu diesem 
Zeitpunkt entsprechend dem  deutschen Abfallrecht 
nachgerfistet.  Damit wird •ichergestellt,  daS  aus  ih-
nen keine  indirekte Einleitung von  Steffen aus  den  .. 
Listen I  und  II erfolgt. 
Die Mitteilung der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland an die Kommission  der Europiischen 
Gemeinschaften  vom  30.  Januar 1992  entsprecheAd Arti-
kel  16  Absatz  2  der Richtlinie 90/656/EWG  enthilt 
Informationen,  wie die Bundesrepublik Deutschland auf 
dem  Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik den Vorschriften der Richtlinien 75/442/EWG 
und  78/319/EWG  bis  zum  31.12.1995  nachkommt.  Die  in 
den in der Mitteilung genannten Abfallwirtschaftspli-
nen der Lander enthaltenen Ma8nahmen  dienen auch  dem 
Grundwasserschutz. Im  Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik wurden mehr ala 50.000 Altlaatenverdachts-
flichen erfa8t,  die nicht auf Abfallablagerung zu-
ruckzufUhren sind.  Es  handelt aich um  kontaminierte 
Betriebagelinde und  ihnliche Flichen.  Es  herrscht 
noch weitgehend Unklarheit,  ob  und  gegebenenfalls 
welche Flichen zu einer indirekten Einleitung von 
Steffen aus den Listen I  und  II fuhren,  da die Be-
standsaufnahme und Gefihrdungsabschitzung noch nicht 
abgeschlossen sind. 
Au8erdem  sind 3.300 Liegenschaften der ehemaligen NVA 
und  1.026 Liegenachaften der ehemaligen aowjetischen 
Streitkrifte in Deutschland vorhanden,  auf denen sich 
mSglicherweiae Altlasten befinden.  Hinzu kommen  na-
hezu 2. 000  Riis'tungsaltfastverdachtsstandorte. 
Auch  bier ist noch nicht im  einzelnen bekannt,  ob 
diese Altlasten zu indirekten Einleitungen von  Stef-
fen aus den Listen I  und  II fiihren. 
Die erforderlichen Ma8nahmen  zur Erkundung,  Gefihr-
dungsabschitzung,  Sicherung und  Sanierung laufen und 
werden schrittweise fortgefiihrt.  Auf  Grund  des  hohen 
personellen und  finanziellen Aufwandes  werden sie 
aber vermutlich bis zum  31.  Dezember  1995  nicht abge-
schlosaen werden  konnen. 
Erste Ergebnisse dieser Art  'n hat Sachsen-Aohalt 
mit dem  Bericht "Bestandserfc..  ... ,.mg und  Sanierungspli-
ne"  (Anlage  1)  vorgelegt. 2.3.3. 
2.3.4. 
- 1:r3-
Gema8  Artikel  4  Absatz  1  Anstrich  3  der Richtlinie 
80/68/JWG sind geeignete Ma8nahmen  zu ergreifen,  um 
die indirekte Ableitung von  Stoffen aus der Liste I, 
die aus  anderen ala unter dem  zweiten Anstrich ge-
nannten Titigkeiten herruhrt,  zu verhindern.  Ebenso 
sind gemi8  Artikel 5  Absatz  2  Ma8nahmen  zu ergreifen, 
um  die indirekte Ableitung aus anderen als im  Ab-
satz  1  genannten Titigkeiten einzuschrinken. 
In Brandenburg.  Meckburg-Vorpommern.  Sacbsen.  Sacb-
sen-Anhalt und  ThUringen  sowie  fUr den Ostteil Ber-
linA bestehen Regelungen,  um  die indirekte Ableitung 
von Stoffen aus den Listen I  und  II beim Umgang  mit 
diesen Steffen zu verhindern,  da auch nach dem  Was-
sergesetz der ehemaligen Deut•chen Demokratischen 
Republik derartige ind!rekte Ableitungen nicht ge-
stattet waren. 
Gegenwirtig erarbeiten die neuen Linder auf der 
Grundlage der von der Linderarbeitsgemeinschaft Was-
ser  (LAWA)  empfohlenen Musterverordnung uber Anlagen 
zum  Umgang  mit wassergefihrdenden Stoffen und uber 
Fachbetriebe  (Muster-VAwS)  Rechtsverordnungen,  in 
denen  die Anforderungen  an Anlagen gemi8  §  19  g  WHG 
geregelt sind.  Sie werden spitestens bis  zum  31.  De-
zember  1995  in Kraft treten. 
Artikel  6  der Richtlinie 80/68/EWG  fordert  fUr  jede 
kUnstliche Grundwasseranreicherung eine besondere 
Genehmigung,  die nur erteilt werden darf,  wenn  fur 
das  Grundwasser keine Verschmutzungsgefahr besteht. 2.3.5 
- 140-
A:uotliche Grundwaa.eranreicherungen bestehen in den 
Lindern Sachsen und  Sachaen-Aohalt.  Sie dienen der 
Sicherung der Trinkwaaserveraorgung.  Genehmigungen 
wurden  fur alle Anlagen erteilt. Eine Verschmutzungs-
gefahr ia Sinne von Artikel 1  Abs.  2  d)  besteht nach 
Auffaaaung der Linder nicht. 
Gegenwirtig vollziehen sich in Industrie und  Land-
wirtachaft gravierende Umwilzungen,  die nahezu  jeden 
Betrieb berUhren.  Viele Unternehmen wurden  abgewik-
kelt.  Andere  wurden geteilt und  ihre Produktion ver-
indert oder vollig umgestellt.  Insofern kann nicht 
auageschlossen werden,  daS  direkte oder indirekte 
Einleitungen von  Stoffen aus den Listen I  oder II 
bestehen,  die zum  gegenwirtigen Zeitpunkt den zustin-
digen Wasserbehorden nicht bekannt sind. 
3.  p.aetzunq der Ricbtlipie 75/440/IIG 
3.1.  Situation 
Zum  Zeitpunkt des Beitritts waren  von  den  10.6000  km 
klassifizierten Wasserliufen auf dem  Gebiet der ehe-
maligen  DDR  rund  42  t  der Waaserliufe und  24  t  der 
stehenden Gewisser so stark belaatet,  daS  aus  ihnen 
nur mit unvertretbar hohem  technischen Aufwand  Trink-
vasser gewonnen  werden  kann.  Weitere  36  t  der Wasser-
liufe und  54  t  der atehenden Gewisser waren  immerhin 
noch so sehr belastet,  daS  aus  ihnen nur mit einem 
sehr hohen  Aufwand  an Aufbereitungstechnik Trinkwas-
ser hergestellt werden  konnte. .- .... 
Waaaer  fur die Trinkwaaaerveraorgung wird mit Auanah-
ae von  Waaaer  der Warnow  (Waaaerwerk  Roatock,  Meck-
lenburg-Vo~ern) nur aua Talaperren und  kleineren 
Vorflutern der Nittelgebirge direkt entnommen. 
3.2.  Reghtliche Qm1etzunq 
Die  U..etzung der Richtlinie 75/440/BWG,  d.  h.  die 
verbindliche Peataetzung der Grenzwerte entaprechend 
der Kategorien A1,  A2  und  A3,  aoll durch Rechtaver-
ordnung der bltrpffentn Bundeallnd•r Megklephurq-ygr-
pgmmoEft.  Saghatn.  Saghltn-Anbalt und  TbQrinqtn trfol-
gen. 
Biaher bat nur daa Land  Mecklenburg-Vorpommern  ein 
eigenea Landeawaaaergeaetz mit einer entaprechenden 
Verordnungaeraichtigung in Kraft geaetzt.  Daa  inzwi-
achen  im  rrei1taat Sagh•en verabachiedete Landeawaa-
aergeaetz und die BntwGrfe der Waaaergeaetze der Lin-
der Bran4tphurq,  Sagh•en-Anhalt und  Thyrinqen·enthal-
ten ebenfalla die Brmichtigung  zum  Erla8 von  Recht•-
verordnungen fur eine umfa•aende  Umaetzung  von  aupra-
und  internationalea Recht. 
3.3  Sanie;unqapljne 
In Brandenburg und  Berlin kommt  die Richtlinie nicht 
zur Anwendung,  da keine Direktentnahmen von Oberfli-
chenwaaaer fur die Trinkwaaaerveraorgung erfolgen. 3.3.1 
In den Lindern Mecklenburg-yorQOmmern.  Sacbsen.  Sacb-
sen-Anhalt und TbUrinqen gibt es  31  Entnahmestellen 
von Oberflichenwasser fur die Trinkwasserversorgung, 
aus denen  jeweils mehr  als 5.000 Einwohner versorgt 
werden.  Bei  25  Entnahmestellen erfolgt die Entnahme 
aus Talsperren und  bei  6  Entnahmestellen direkt aus 
dem  Vorfluter. 
In Anlehnung an die Entscbeidung der Kommission 
92/446/EWG  vom  27.  Juli 1992 hinsichtlich der Be-
richterstattungspflichten fUr die Richtlinien 
80/778/EWG  und  75/440/EWG  enthilt dieser Bericht Sa-
nierungspline nur fur Entnahmestellen,  die der Ver-
sorgung von  mehr ala 5.000  Einwohnern dienen und die 
der Gewisserkategorie A3  oder schlechter zugeordnet 
wurden.  .  .. 
Nach  Artikel  1  6hsatz  1  der Richtlinie 90/656/EWG 
kann  Deutschland fur das Gebiet der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik vorsehen,  daB  den  Qua-
lititsnormen fur Oberflichenwasser der Richtlinie 
75/440/EWG  bis zum  31.  Dezember  1995  nachzukommen 
ist. 
Artikel  1  Absatz  2  der Richtlinie 90/656/EWG  fordert 
bis  zum  31.  Dezember  1992  die Vorlage eines Sanie·-
rungsplanes,  aus  dem  hervorgeht,  mit  welchen Ma8nah-
men  die Ziele der Richtlinie bis  zum  31.  Dezember 
~  erreicht werden. 
Artikel  3  der Richtlinie 75/440/EWG  fordert  von  den 
Mitgliedstaaten,  fur Entnahmestellen die auf Oberfla-
chenwasser  anwendbaren Werte  fur die  im  Anhang  II 
aufgefuhrten  Parameter  festzulegen. In den  Lindern Mecklenburq-yorpommern.  Sachsen.  Sach-
sen-AQhalt  und  ThUrinqen wurden  fUr  jede Entnahme-
stelle fUr die im  Anhang  II aufgefUhrten Parameter 
die Werte·vorliufig festgelegt,  soweit ausreichend 
fundierte Me8ergebnisse vorlagen.  Dort,  wo  vorhanden, 
wurden  auch in fruheren Jahren gewonnene  MeSdaten  in 
die Beurteilung mit einbezogen. 
Grundlage waren erste,  meist einmalige,  Untersuchun-
gen nach DIN-Vorschriften,  die auch den Anforderungen 
der Richtlinie 79/869/EWG  entsprechen. 
In den Lindern Mecklenburg-vorpommern  und  ThUringen 
konnten eine Reihe  von  Parametern noch nicht unter-
sucht werden.  Im  Freistaat Sachsen werden mikrobiolo-
gische Parameter nur bel Verdacht untersucht. 
FUr  einige mikrobiologische Parameter wie beispiels-
weise Salmonellen konnten  in Sachsen-Anhalt ebenfalls 
noch keine Untersuchungen durchgefUhrt  werden. 
Entsprechend den vorliufigen Festlegungen durch die 
neuen Linder sind 13  Entnahmestellen in die Kategorie 
A1,  6  in die Kategorie A2,  4  in die Kategorie  A3  und 
8  schlechter als Kategorie  A3  eingestuft worden. 
Nach  Vorlage weiterer Me8werte  fur  jeden Einzelpara-
meter werden  in den vier betroffenen Bundeslindern 
bis spitestens Ende  1995  die auf Oberflichenwasser 
anwendbaren Werte durch Rechtsverordnung verbindlich 
festgesetzt. Mecklenburg-Vgrpommern 
Es  ist nur eine Entnahmestelle von  Oberflichenwasser 
fur die Trinkwaaserversorgung vorhanden.  Daa  Wasser 
der Warnow  ist in dem  Parameter CSB  hiufig schlechter 
ala die Kategorie AJ.  Bei  den Parametern Firbung, 
BSB5 und  Geaamt  Coli treten zeitweiae ebenfalla Kon-
zentrationen auf,  die die Kategorie Al  uberschreiten. 
Die  Parameter Mangan,  Phenole,  Ammoniak  und  Sauer-
atoffsittigungsindex liegen innerhalb der Kategorie 
AJ.  Au8erdem  konnen  sich in den Sommermonaten  die 
Wasaertemperaturen dem  Grenzwert von  25°  C nihern. 
Die  ubrigen Parameter sind,  soweit sie gemeaaen  wur-
den,  den Kategorien A2  bzw.  A1  zuzuordnen  (aiehe 
Anlage 2).  .  .... 
Sachs  en 
Es  bestehen 15  Entnahmestellen aus Talsperren und 
zwei  Entnahmestellen aus  Flie8gewisaern,  aus denen 
mehr  ala 5.000 Einwohner versorgt werden. 
Bei  sieben Talsperren liegen die gemessenen  Parameter 
innerhalb der Kategorie A1.  Bei  zwei  Talsperren 
(Stollberg und  Cranzahl)  entspricht mindeatens einer 
der gemesaenen  Parameter der Kategorie AJ.  Secha Tal-
aperren  (Carlafeld,  Sosa,  DrOda,  Wolferagrun,  Mulden-
berg und  Werda)  uberschreiten bei mindestens  einem 
Parameter den Grenzwert der Kategorie  AJ.  Bei  den  im 
Erzgebirge gelegenen Talsperren Cranzahl,  Carlsfeld, 
Sosa,  Stollberg,  Muldenberg  und  Werda  uberschreitet 
nur der Parameter pH-Wert  den Grenzwert der Kategorie 
A2.  Die  beiden Direktentnahmestellen aus  FlieSgewis-
sern sind der Kategorie schlechter A3  zuzuordnen. ltt-S" 
Beim  Pitzachebach,  aua  dem  die Entnahme  fur das  Was-
serwerk Nosaen/Zellwald erfolg't,  sind die Grenzwerte 
der Kategorie A3  bei den  Parametern Phenolindex,  BSB5 
und  Mikrobiologie Uberachritten.  Daa  Waaaer  der 
Floha,  das  zur Aufbereitung  im  Waaaerwerk  zeuggraben 
genutzt wird,  Uberachreitet nur·im Parameter pH-Wert 
den Grenzwert der Kategorie A3. 
Uraache der niedrigen pH-Werte ist der aaure Regen 
ala Folge von  Luftachadatoffen~ die vor allem in der 
benachbarten Tachechiachen Republik aber auch in Po-
len emittiert werden.  Eine Uberaicht Uber die Entnah-
mestellen enthilt Anlage  3. 
Sachsen-Anhalt 
Ea  sind je zwei  Talsperren- und  FlieSgewisserentnah-
mestellen,  aus  denen  mehr  als 5.000  Einwohner ver-
sorgt werden,  vorhanden. 
Die  vorhandenen MeSwerte  liegen fur alle vier Entnah-
mestellen innerhalb der Kategorie A1.  Fur die Rapp-
bodetalsperre wurden  jedoch auf Grund  der in den Tie-
fenbereichen vorherrschenden eutrophen Verhiltnisse 
bei einigen Parametern Leitwerte innerhalb der Kate-
gorie A2  vorliufig festgelegt.  Einzelheiten enhilt 
Anlage  4. 
Thiirinqen 
Direktentnahmen von  Oberflachenwasser fur die Trink-
wasserversorgung von  jeweils mehr  als  5.000  Einwoh-
nern erfolgen aus acht Talsperren und  einem  FlieBge-
wasser. 3.3.2. 
N•~h den  bisher vorliegenden Me8werten  liegen alle 
Parameter mindestens  innerhalb der Kategorie A2.  Ab-
weicbend von den  1991  gemessenen Parametern wurde die 
Talaperre Weida  vorsorglicb in die xategorie A3  ber-
abgeatuft.  Die Talsperre besitzt eine uberregional 
groae Bedeutung fur die Trinkwasserversorgung. 
Abwassereinleitungen,  die nocb nicbt beseitigt werden 
konnten und die in frfiheren Jahren mikrobiologische 
Beeintricbtigungen verursacbt batten,  aowie das Feb-
len von  Me8werten fur eine Reibe von  Parametern ver-
anlasaen das  Land Thuringen  zu dieser Einstufung. 
Einzelbeiten entbilt die Anlage 5. 
Nacb  Artikel 1  hbsatz  z·der Richtlinie 75/110/EWG  ist 
ein aystematiscber Plan fur die Sanierung von Ober-
flicbenwasser,  insbesondere der Kategorie A 3,  fest-
zulegen. 
Sacbsen 
Die Ursachen fur den niedrigen pH-Wert  bei den Tal-
sperren Cranzabl  und  Stollberg  (Kategorie A3)  konnen 
nicbt durcb GewisserschutzmaSnahmen  im  Einzugsgebiet 
beseitigt werden,  da es sich um  Folgen der Bodenver-
sauerung handelt.  Ein spezieller Sanierungsplan kann 
deshalb nicht aufgestellt werden.  Eine  Sanierung der 
Gewisser- und Bodenversauerung wird relativ lange 
Zeitriume in Anspruch  nehmen  und  setzt auch die 
Schaffung und Verscharfung supra- und  internationaler 
Abkommen  zur Begrenzung grenzuberschreitender Luft-
verschmutzungen,  insbesondere mit den ostlichen Nach-
barstaaten,  voraus. 3.3.3. 
Tbiirinaen 
~ei der Weidatalsperre  (Kategorie A3)  aind eine Ober-
arbeitung der Schutzgebietaverordnung,  das teilweise 
Heraualeiten ~unaler  Abwiaaer au• dea Einzugage-
biet, der Bau  von Gruppenkliranlagen und  einachrin-
kende Ma8nabmen  in der Landwirtachaft vorgeaehen. 
Binzelheiten entbilt der ala Anlage  6  beigefUgte sa-
nierungaplan. 
Artikel  4  Ab•atz  3  der Rigbtlipit 75/440/IIG achreibt 
vor,  dal Oberfllchenwaaaer,  daa in aeinen phyaikali-
achen,  ch  ..  iachen un4 aikrobiologiachen Merkmalen 
nicht aindeatena den  v~eacbriebenen Grenzwerten der 
Standardaufbereitung A 3 entapricht,  nicht zur Trink-
wasaergewinnung verwendet verden darf. 
Ea  darf  jedoch auanahaaweiae verwendet werden,  wenn 
eine angeaeaaene Aufbereitung vorgenommen  wird,  durch 
die die Einhaltung der Grenzwerte  fur Trinkwaaaer 
gewlhrleiatet wird.  Der  Kommiaaion  aul ein Verwal-
tungaplan fur daa Binzugagebiet vorgelegt werden. 
Mtckltpburq-ygrpg~~~rp 
Die  Oberachreitung von  Grenzwerten der Kategorie A3 
der Warnow  fUhrt gegenwirtig zeitweiae zu Oberachrei-
tungen der Grenzwerte nacb der  Trinkwaaaerverordn~g 
dea  au• dea waaaerwerk  Roatock  abgegebenen Trinkwas-
aers bei den Paraaetern Firbung und  Gerucbaschwellen-
wert aowie  ~nium, Eisen,  Oxidierbarkeit und  Halo-
forae.  Au8erdem  iat der Geschmack  des Trinkwassers  zu 
beanstanden. Die bereits durchgefuhrten und  die vorgesehenen MaS-
nahmen  zur Einhaltung der Grenzwerte der Kategorie A2 
in der Warnow  und der Trinkwassergrenzwerte enthilt 
der als Anlage 1  beigefugte Sanierungsplan.  Er ent-
hilt eine Begr6ndung  fur die Ausnahme  und  entspricht 
den Anforderungen eines Verwaltungsplanes  nach Arti-
kel  4  Absatz  3  der Richtlinie 75/440/EWG. 
Saqhsen 
Bei drei Entnahmestellen sind die MeSwerte  schlechter 
ala Kategorie Al  bei mehreren Parametern auf den un-
zureichenden Schutz der Gewisser  zuruckzufUhren. 
Bei den Talsperren  Dr~~ und Wolferagrlln sind die 
Ableitung von  ungenugend  behandeltem Abwasser  und  die 
intensive landwirtachaftliche Bodennutzung  im  Ein-
zugsgebiet die Hauptursachen.  Beim  Pitzschebach gehen 
die Belastungen von  Verkehrswegen  (Autobahn A 13, 
Eisenbahn)  und  von  der intensiven Viehhaltung aus. 
Zur  Verbesserung der wasserbeschaffenheit der Tal-
sperre DrOda  ist vorgesehen,  die Schutzgebietsverord-
nung  zu uberarbeiten,  die Abwasserentsorgung  zu ver-
bessern und  im  Zulaufbereich eine technische Phos-
phatelimination zu errichten. 
Auch  bei der Talsperre Wolfersgrun soll durch den Bau 
von  Abwasseranlagen eine Verbesserung der Wasserbe-
schaffenheit erreicht werden. Durch diese MaBnahmen  werden bei den beiden Talsper-
ren bis zum  31.  12.  1995  alle Grenzwerte der Katego-
rie A3  eingehalten werden konnen.  Auf  Grund  der viel-
filtigen Nutzungen  in dem  mit  45  km2  im  Verhiltnis 
zum  Stauinhalt von ca.  0;4 Mio  m 3 aehr gro8en Ein-
zugagebiet der Talaperre Wolferagr6n iat jedoch fur 
da• 4aran angeachlosaene Trinkwasserveraorgungsgebiet 
langfriatig die Nutzung anderer Dargebote vorgeaehen. 
Die Entnahme  von Wasaer  aus dem  Pitzschebach fur das 
Waaserwerk  Noasen/Zellwald wird nicht wie vorgesehen 
bia zum  31.  Dezember  1995  eingeatellt werden,  da die 
Finanzierung der notwendigen Investitionen zum  An-
schlua an die Talaperre Lichtenberg in Hohe  von  25 
Mio  DM  bisher nicht gesichert 1st. 
Einzelheiten enthalten die ala Anlage 8  beigefugten 
Sanierungapline. 
Zur Verbesserung des niedrigen pH-Wertes als Folge 
der sauren Niederschlige bei den vier Talsperren So-
sa,  carlafeld,  Muldenberg  und  Werda  sowie der Floha 
im  Einzugagebiet der Freiberger Mulde  sind keine un-
mittelbar auf den Gewisserschutz ausgerichtete MaS-
nahmen  im  Einzugsgebiet m5glich  (siehe 3.3.2.). 4.  U.Setzunq der Ricbtlinie 79/869/IWG 
4.1.  Situation 
In der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
erfolgten die Untersuchungen der Wasserbeschaffenheit 
einheitlich nach den  "Ausgewihlten Methoden der Was-
aeruntersuchung Band  I  chemiache,  phyaikaliach-chemi-
sche,  physikaliache und  elektrochemiache Methoden" 
und  "Band  II Biologische,  mikrobiologische und  toxi-
kologische MethQden". 
Die Unterauchungsmethoden sind weitgehend den jetzt 
geltenden DIN-Vorschriften ihnlich.  Einen erheblichen 
Mehraufwand  fur die Untersuchung erfordern allerdings 
die mikrobiologiachen Parameter.  Auf  eine Reihe von  .. 
organischen Schadstoffen und  Schwermetallen im  Spu-
renbereich konnte nur in Ausnahmefillen untersucht 
werden,  da nur wenige  Einrichtungen uber entsprechen-
de geritetechnische Voraussetzungen verfugten. 
Inzwischen konnten von den zustindigen Unterauchungs-
anstalten die erforderlichen Analysegerite weitgehend 
angeschafft und  das  Personal schrittweise eingearbei-
tet werden. 
In Brandenburg und  im  Ostteil Berlins kommt  die 
Richtlinie nicht zur Anwendung,  weil keine Direktent-
nahmen  von  Oberflichenwasser fur die Trinkwasserver-
sorgung erfolgen. 4.2.  Umsetzung 
Die Richtlinie 79/869/IWG schreibt vor,  die Hiufig-
keit der Untersuchungen in Abhingigkeit von  der Ein-
stufung der zur Trinkwasaergewinnung verwendeten 
Oberflichengewiaaer,  der Relevanz der Parameter und 
der  Zahl der versorgten Einwohner durchzufuhren. 
Au8erdem  fordert sie,  daS  soweit wie mSglich die im 
Anhang  festgelegten Referenzmethoden angewendet wer-
den. 
Nach  Artikel 1  6bsatz  1  der Richtlinie 90/656/EWG 
kann Deutschland fur daa Gebiet der ehemaligen Deut-
achen Demokratischen Republik vorsehen,  den Referenz-
methoden  und  der Hiufigkeit der Probenahmen bis zum 
31.  Dezember  1995  nach~ukommen. 
Artikel 1  Absatz  2  der Richtlinie 90/656/EWG  fordert 
bis  zum  31.  Dezember  1992 die Vorlage eines Sanie-
rungsplanes,  aus  dem  hervorgeht,  mit welchen MaSnah-
men  die Ziele der Richtlinie bis  zum  31.  Dezember 
1995  erreicht werden  konnen. 
Mecklenburg-yorpommern 
Im  Einzugsgebiet der Warnow  besteht ein 42  MeSstellen 
umfassendes MeSnetz.  Im  ZufluSbereich der Entnahme-
stelle des  Wasserwerkes  erfolgen Probenahme  und  Ana-
lyse  z~ei mal  pro Woche.  Zur  Zeit werden  29  Parameter 
untersucht. 
AuSerdem  erfolgt im  Stundenrhythmus eine automatische 
Probenahme  und  Analyse  fur ausgewihlte  Parameter. 
Damit  kann  im  Wasserwerk  schnell auf eine sich verin-
dernde Rohwasserbeschaffenheit reagiert werden. 15'1. 
Die Festiegungen zur Haufigkeit der Probenahmen  und 
der Analyaen aowie der anzuwendenden MeSmethoden  er-
folgten vorliufig.  Sie entsprechen Artikel 3  und  6 
der Richtlinie 79/869/EWG. 
Es iat vorgesehen,  bis spiteatena Ende  1995  dazu eine 
Rechtaverordnung zu erlaaaen.  Bia dahin erfolgt auch 
die Beatimmung der zur Zeit noch nicht. gemeasenen 
Parameter. 
rreiataat Saghaen 
Nahezu alle Parameter werden beatimmt.  Fluoride wer-
den neu in das  Programm  aufgenommen.  Colifaec.  wird 
eingefuhrt.  Die  Unters~~hung auf Streptococua faec. 
und  Salmonellen erfolgt our bei Verdacht durch exter-
ne Labors.  Chloroformextrahierbare Stoffe werden noch 
nicht unteraucht. 
Die Hiufigkeit der Probenahme  und  der Analysenumfang 
aowie die anzuwendenden  Me8methoden  wurden mit einem 
Runderla8 gemi8  Artikel  3  und  6 der Richtlinie 
79/869/EWG  vorliufig festgelegt.  Nach  Inkrafttreten 
dea  Landeawaaaergeaetzes wird eine entaprechende 
Rechtaverordnung erlaaaen.  Bia dahin wird auch die 
Beatimmung  aller Parameter gewihrleiatet sein. 
Saghaen-Anhalt 
Mit Auanahme  von  zwei  mikrobiologiachen Parametern 
werden alle Parameter analysiert.  Die vorgeschriebene 
Methode  fur chloroformextrahierbaren Stoffe ist fur 
den Anwendungsfall  zu  unempfindlich,  deshalb wird ala 
Eraatzmethode  DEV  H 18  angewandt. Die Analyse der bakterioloqischen Parameter erfolgt 
durch externe Labors  teilweise noch  nach den in der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik ublichen 
Methoden. 
Die Hiufigkeit der Probenahmen  und  der Analysen  sowie 
die anzuwendenden  Me8methoden  gemi8  Artikel  3  und  6 
der Richtlinie 79/869/EWG  wurden  ebenfalls in einem 
Erla8 vorliufig geregelt. 
Nach  Verabschiedung des Landeswassergesetzes wird der 
Erla8 durch eine Rechtsverordnung bis spitestens Ende 
1995  ersetzt. Bis dahin werden  auch die analytischen 
Probleme bei den mikrobiologischen Parametern geklirt 
werden konnen. 
ThUrinqen 
Nur  die Parameter der Gruppe  I  werden derzeit nahezu 
vollstindig bestimmt.  Die mikrobiologischen Parameter 
werden nicht gemessen. 
Die Festlegungen zur Hiufigkeit der Probenahmen  und 
der Analysen sowie der anzuwendenden  Me8methoden  er-
folgten vorliufig.  Nach  der Ermachtigung durch das  zu 
verabschiedende Landeswassergesetz ist die Regelung 
durch eine Rechtsverordnung fur  1994  vorgesehen. 
Bis dahin wird die Messung aller Parameter der Richt-
linie durchgefuhrt werden. 
Einzelheiten enthalten die Anlagen  9  - 12. ANNEX  7 liste der  Gebiete,  die  verbindlich  im  Sinne  von  Artikel  4  dar 
Vogelschutzrichtlinie  gemeldet  warden 
Mecklenburg-Vorpommern 
1.  Nationalpark  "Vorpommersche  Boddenlandschaft" 
2.  Kustenlandschaft  Wismar-Bucht 
3.  NSG  Greifswalder  Bodden 
4.  NSG  Gothensee  und  Thurbruch,  Inseln  Bohmke  und  Werder  · 
5.  NSG  Dambecker  Seen 
l6.  NSG  Naturpark  "Schaalsee" 
7.  NSG  Mecklenburgische  Schweiz,  Recknitz- und  Trebeltal 
8.  Peenetal  vom  Kummerower  See  bis  Schadefahre 
9.  NSG  Riether  Werder,  Gottesheide,  Ahlbecker  Seegrund 
10.  Naturpark  Nossentiner-/  Schwinzer  Heide 
11.  "MOritz-Nationalpark" 
12.  NSG  Galenbecker  und  Putzarer  See 
13.  NSG  GroBer  Koblentzer·See 
14.  NSG  Lewitz 
15.  NSG  Naturpark  Elbetal 
Sachsen 
1.  NSG  Presseler  Heidewald- und  Moorgebiet 
2.  Teichgebiete  und  Elbaue  bei  Torgau 
3.  Oberl.  Heide  - und  Teichgebiet  mit: 
- Teiche  bei  Zschorna 
Teichgbiet  Biehla-WeiBig 
- Dubringer  Moor 
- Teiche  bei  Commerau/Truppen 
- Naturpark/Biospharenreservat  Oberlausitzer  Heide- und  Teich-
landschaft 
Talsperre  Quitzdorf 
- Teichgebiete  Niederspree 
- Muskauer  Heide 
- Konigsbrucker  Heid~ lS'o 
4.  NSG  Esch~felder Teiche 
5.  Westerzgebirge 
6.  Erzgebirgskamm  bei  Satzung 
7.  GroBteich  GroBhartmannsdorf 
8.  Erzgebirgskemm  bei Oeutscheinsiedel 
9.  Furstenau 
10.  Netionalpark  Sichsische  Schweiz  mit: 
- vordere  Sichsische  Schweiz 
- hintere  Sichsische  Schweiz 
Sachsen-Anhalt 
1.  NSG  Ste~kby-L6dderitzer Forst 
2.  Zerbster  Land 
3.  NSG  Untere  Havel  und  Schollener  See  (  Ramsar-Gebiet) 
4.  Helme-Stausee  Berga-Kelbra  (Ramsar-Gebiet) 
5.  Hekel 
6.  NSG  Aland-Elbe-Niederung  (  2  NSG) 
7.  Dromling 
8.  NSG  Landgrben-Dumme-Niederung  (  4  NlG) 
9.  Milde-Niederung/Altmark 
Thuringen 
1.  Helmestausee  Berga-Kelbra 
2.  NSG  Herbsleber  T&iche 
3.  NSG  Biosphirenreservat  "Vessertal" 
4.  NSG  Uhlstidter  Heide 
5.  NSG  Meuraer  Heide 
6.  NSG  Assberg-Hasenleite 
7.  NSG  Wurzelbergfarmde 
8.  NSG  Schwarzatal 
9.  NSG  Plothener  Teiche Brandenburg 
Die  fehlend~n Unterlagen  werden  Anfang  1993  nachgereicht. 